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ANNO XXXIII (1989); N° 163 Fasciculus 2, Mart.-April.

ACTA SANCTAE SEDIS

La Congregazione
per la dottrina della Fede
Testi delle nuove forntule di "PROFESS/ONE DI FEDE"e di "GI URAMENTO DI
FEDELTA".

NOTA DI PRESENTAZIONE ' I
I fedeli chiamati ad esercitare un ufficio in nome della Chiesa 41Q
sono tenuti ad emettere la "Professione di fede", secondo la for- ,
mula approvata dalla Sede Apostolica (cfr. can. 833). Inolt re, l'ob- G Oz CL 1n,en.S
bligo di uno speciale "Giuramento di fedelta" concernente i particolari doveri inerenti all'ufficio da assumcre, in precedcnra prescritto solo per i Vescovi, a stato esteso allc categoric nominate al e_dIII•n^
can. 833, n. 5-8. Si e reso necessario, pertanto, provvedere a predisporre i testi atti allo scopo, aggiornandoli con stile e contenuto
pit conformi all'insegnamento del Concilio Vaticano II e dei documenti successivi.
Come formula della "Professio fidei"viene riportata integralmente la prima parte del precedence testo in vigore dal 1967 e contenente it Simbolo niceo-costantinopolitano (cfr. AAS 59 [1967)
p. 1058). La seconds parte e stata modificata, suddividcndola in tre
commi ai fini di meglio distinguere it tipo di verita e it relativo assenso richiesto.
La formula dello "lttsiurandtum fidelitatis in suscipieudo officio nontine Ecclesiae exercendo", intesa come complementare ally
"Professio fidei", a stabilita per le categoric di fedeli elencate al
can. 833, n. 5-8. E di nuova composizione; in cssa sono previste al-
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maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Society di vita apostolica (cfr. can. 833, n. 8).
I testi delle nuove formule di "Professio fidei" e di "lusiurandum fidelitatis" entreranno in vigore dal 1 ° marzo 1989.

I
PROFESSIO FIDI:I
(Formula deinceps adhibenda in casibus
in quibus iure praescribitur Pro/essio
Fidel).
Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quac continentur in Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli
et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante
omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quern
omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex
Maria Virgine, et homo fatus est; crucifixus etiam pro nobis su Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum
Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, ct iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non Brit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam
sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto
vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam ampletor ac retineo omnia et singula quac circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis
adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium epic oporum
enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi In definitivo actu easdem proclamare intendant.
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IUSIURANDUM FIDELITATIS IN SUSCIPIENDO
OFFICIO NOMINE ECCLESIAE EXERCENDO
(Formula adhibenda a christifidelibus de
quibus in can. 833, n. 5-8).
Ego N. in suscipiendo officio... promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor
erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum
servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositurn integrum servabo, fideliter tradam et
illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice luri Canonici continentur, servabo.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam
Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter
auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae
exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus
meis tango.
(Variationes paragraphs quartae et quintae formulae iurisiurandi, adhibendae a
christifidelibus de quibus in can. 833, n. 8).
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice luris Canonici continentur.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam
Ecclesiae rectores statuunt, atque cum Episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae
exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem Ecclesiae
communione peragatur.
(Da L'O.R. 25-2-1989)
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Considerazioni dottrinali
UMBERTO BETTI, O.F.M.
Le formule di Professione di fede
c di Giuramento di fedelta ora pubblicate, che saranno obbliganti nelIa Chiesa a partire dal prossimo I °
marzo, si distinguono per due elementi di novita rispetto alla formula di Professione di fede in vigore dal
1967.
Relativa a la novita della formula
di Professione di fede. Essa consiste
nella descrizione pia chiara e completa degli obblighi ed atteggiamenti
del credente, in aggiunta a quelli derivanti dalla integrale accettazionc
del Simbolo cosi detto nicenocostantinopolitano, inteso cioe come
documento liturgico, con l'inserzione postuma del "Filioque", che appunto dalla plurisecolare tradizione
liturgica deriva anch'essa un carattere sacro ed anche intangibile (cf.
S. Bulgakov, 11 Paraclito, Bologna
1971, p. 251). P- invece una novita assoluta quella dell'aggiunta complementare del Giuramento di fedelta,
che mancava net testa del 1967.
1. Luna e I'altra formula hanno
un'asccndcnza piuttosto remota. Rispettivamente: la Professione di fede tridcntina del 1564, poi integrata, net 1877, con la menzione delle
definizioni del Concilio Vaticano I
(cf. DS 1862-1870) e, in certo senso,
it Giuramento antimodernista del
1910 (cf. DS 3537-3550).

La distanza di tempo dalla loro
composizione c la peculiarity delle
circostanze storiche nelle quati questa era avvenuta, come pure la notevole ampiezza dci due testi abbinati , concorrevano insieme a fare avvertire I'opportunita di un'accurata
revisione e riduzionc.
Un tentativo in tal senso fu fatto,
in vista della celebrazione del Concilio Vaticano 11, dalla Commissione teologica preparatoria; che pero

si risolse in on nulla di fatto. La nuova formula di Professione di fede da
essa proposta, pur integrando in un
unico testo la Professione di fede e
it Giurarento antimodernista, copriva oltre clue paginc fitte (cf. Arta
el Docutncnta Concilio oecionenico
Vaticano 11 apparartdo, Ser. II, II I.
pp. 495-497). II richiamo, poi, agli
"errori di questo tempo" c I'assunzione in blocco dclle Encicliche
Pascendi e Humani generis, a lato
dci Concili ecumcnici, conferivano
alla Professione un carattere di
provvisorieta e non la prcmunivano
da una certa eccedenza nell'assenso
richiesto. Non sorprende quindi che,
in sede di Comrnissione preparatoria centralc, essa apparisse non ri•
spondente alle giuste attese (cf. Acta el Docuntenta, pp. 502-523). Fatto sta che nella prima sessione pubblica del Vaticano iI, I'll ottobre
1962, la Professione di fede emessa
dal Sommo Pontefice c dagli altri Padri conciliari rimase ancora quella
tridentina (cf. Ada svnodalia I, I,
p. 157s).
Subito dopo it Concilio tin nuovo
tentativo fu avviato dalla Congregazione per la Dottrina delta Fede, ed
arrivo in porto con la produzione del
testo ricordato del 1967. In talc testo, della tradizionale Professione di
fede tridentina a conservato soltanto it Simbolo. Tut to iI resto e stato
condensato ncll'alfermazione di fermamente accettare e ritenere tutto
ciu che circa la dottrina sulla fede
e i costumi a stato con solenne giudizio dcfinito dalla Chiesa oppure e
stato affermato e dichiarato dal suo
magistero ordinario, con particolare riguardo at mislero delta Chiesa,
ai sacramenti, al sacrificio della
Messa, cal primato del Romano Pontefice (cf. AAS 1967, p. 1058).
Questa affermazione onnicom-
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sua brevity, non era immune da un
doppio svantaggio: quello di non ben
distinguere Ic verita proposte a credere come divinamente rivelate da
quelle proposte in modo definitivo
sebbene non divinamente rivelate; e
quello di passare sotto silenzio gil insegnamenti del supremo magistero
senza la connotazione del divinamente rivelato o della proposizione
definitiva.
D'altra partc, se doveva restare
abolito it Giuramento antimodernista come tale, non era tuttavia escluso di sostituirlo con una nuova modalita di impegno di fedelta, the fosse di norma e criterio per l'assolvimento di determinati uffici nclla
Chiesa. Effettivamente una nuova
modality di tale impegno venue intanto adottata per i Vescovi all'inizio del proprio ministero , espressa
nella formula di Giuramento di fedelta entrata in vigore it 1° luglio
1987. Era dunque naturale the una
rnodalita analoga venisse estesa ad
altre persone deputate ad altri uffici, the ugualmente richiedono la
previa Professione di fede a norma
del CIC can. 833, nn. 5°-8°.
In questo contesto si collocano it
significato e la finality delle nuove
formule di Professione di fede e di
Giuramento di fedelta, elaborate, a
part ire dal 1984, a piu riprese e a vali livelli, dalla Congregazionc per la
Dottrina delta Fede, e approvate dal
Papa it 1° luglio 1988.

2. La pane nuova delta formula di
Professione di fede si compone di trc
distinti paragrafi o commi, ciascuno des quali enunzia una particolare categoria di verita o dottrine e it
r-ispcttivo assenso the esse richiedono.
1) Nei primo comma sono ricordate le verita appartenenti alla fede,
perche contenute nell'unico deposito Bella Parola di Dio, costituito dalla sacra Tradizionc a dalla sacra
Scrittura, affidato alla Chiesa (cf.
Conc. Vat. II, Costituz. domm. Dei
verbum, n. 10), e perche dalla Chicsa Sono proposte a credere come di-

vinamente rivelate, sia con una definizione congiunta dcll'intero Collegio episcopale oppure con una dclinizionc singolare del Romano Pontefice, sia dal magistero ordinario e
universale (cf. Conc. Vat. 1, Costituz.
domm. Dei Fifius, cap. 3: DS 3011).
Esse pertanto richiedono 1'assenso
di fede.
Tutte le verita cosi proposte Sono
uguali tra loco, anche se diverso e it
loro nesso con la fedc, poiche alcune si fondano su altrc conic principals e sono da queste illuminate. Tutte quindi, appunto perche divinamente rivelate, devono essere scmplicemente "credute" net senso immutabile inteso dalla Chiesa (cf.
Conc. Vat. 1, Cost. domrn. Dei Filius,
cap. 4, can. 3: DS 3020 e 3043). Lc parole che indicano I'assenso ad else
dovuto, "credo con ferma fede", indicano insiemc I 'intensita e I'immutabilita dell'assenso stesso.
Con le medesime parole a inoltre
precisato the soltanto le verita divinamente rivelate fanno parte in senso pieno delta Professione di fede.
Quelle invece delle altre due categoric the seguono appartengono ad essa in modo piu o meno distanziato,
e tuttavia sono anche esse, a lord
modo, riflesso c proiezione delta
Chiesa quale "comunita di fede, di
speranza e di carita" (Conc. Vat. II
Costituz. domm. Lumen gentitun,
n. 8).

2) Nei secondo comma sono ricordate le verita circa la dottrina sulla
fede o i costumi proposte dalla Chicsa in modo delinitivo, ma non come
divinamente rivelate.
Perche proposte in modo definitivo, esse devono essere fermamentc
accettate a ritenute. Ma perche non
proposte come divinamente rivelate, l'ossequio ad esse dovuto non c
un ossequio di fede nell'accezione rigorosa del termine.

11 Concilio Vaticano I, nclla formula di dcfinizionc dommatica dell'infallibilita pontificia, ha delibcratamente inclusa la possibility chc la
Chiesa definisca dottrine, senza peraltro proporlc come divinamente rivelate. Ad una precedente espressio-
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oggetto dell'infallibilita , sia del Romano Pontefice che di tutta la Chicsa docente , a tutto cio che, in materia di fede e di costumi , a definito
"come da ritenersi di fede o da rigettare come contrario alla fede" (cf.
Mansi 52, 7 B ), it Concilio voile poi
preferire l'espressione possibilista
con la quale a definito che oggetto
di detta infallibility a la dottrina circa la fede o i costumi proposta come "da ritenersi dalla Chiesa universale", senza specificazione di come
debba essere ritenuta (cf. Costituz.
domm . Pastor aeternus , cap. 4: DS
3074 ). Anche it Concilio Vaticano II,
a proposito dell'infallibilita dei vescovi dispersi nel mondo, ma in comunione tra di loro e con it successore di Pietro, oppure adunati in
Concilio ecumenico , parla di sentenze definitive e di definizioni in modo generico , senza specificare che
debbano essere esclusivamente proposizioni o definizioni di fede (cf. Costituz . domm . Lumen gentium,
n. 25).
Pub rientrare nell'oggetto di definizioni irreformabili , anche se non
di fede, tutto cio che si riferisce alla Legge naturale, essa pure espressione della volonta di Dio . A tale titolo appartiene anch 'essa alla competenza interpretativa e propositiva
della Chiesa , in ragione del suo ministero di salvezza.
3) 11 terzo comma a dedicato agli
insegnamenti, ancora piu remotamente connessi con la Professione di
fede propriamente detta, riguardanti le doctrine proposte dal magistero autentico del Romano Pontefice
o dal Collegio dei Vescovi senza 1'intenzione di proporle in modo definitivo. La mancanza di tale intenzione
e qualificante dell'atto di inscgnamento e, quindi , della non definitivita delle dottrine insegnate.
Ad esse dunque non a dovuto ne

l'assenso di fede ne un assenso irrevocabile . $ dovuto tuttavia l'ossequio religioso della volonta e dell'intelletto . In quanto "religioso", esso
non si fonda su motivazioni puramente razionali , ma sulla riconosciuta specificity della funzione ecclesiale del Romano Pontefice e dei
Vescovi, che gli Apostoli lasciarono
come loro successori , affidando ad
essi it proprio ufficio di magistero
(cf. Conc . Vat. II , Costituz. domm.
Dei verbum , n. 7). In quanto ossequio
"dell'intelletto ", oltre che delta volonta, esso non e un semplice atto di
sottomissionc disciplinare all'atto di
insegnamento. P_ sincera adesione alle stesse dottrine insegnatc, sulle
quali l'ultima parola spetta comunque al Magistero autentico della
Chiesa.

3. Mentre l'emissione della Professione di fede a la condizione abilitante ad assumere un ufficio nclla
Chiesa, it Giuramento di fedelta e
l'impegno pubblico a bene esercitarlo di fronte alla Chiesa stessa e di
fronte alle istituzioni e persone per
le quali a stato assunto.
L'osservanza dci cinque commi
che lo compongono costituisce, dunque, it parametro dell'adempimento
dei singoli uffici e insieme la verifica delta fedelta dei rispettivi titolari.
Il Giuramento di fedelta insomma,
qualunque sia la categoria di persone tenute a farlo, ha l'unico intcnto che ciascuna contribuisca, con le
parole e i fatti, a mantenerc ed
accrescere la comunione all'interno
della Chiesa , di modo che net ritenere, praticare e professare la fede
trasmessa si abbia pieno accordo dci
pastori e dei fedeli (cf. Conc. Vat.
II, Costituz . domm . Dei verbum,
n. 10).

OR., 25.2.1989
p. 6
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CURIA GENERALITIA
Roma , April 15 1989

LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS

To the Visitors of the Congregation
Dear Fr. Visitor,
May the grace of Our Lord be with us forever!
1 am enclosing a document on the Brothers of our Congregation.
It is the fruit of a reflection made by the members of the General
Council at meetings over the past few months.
You may recall that at the General Assembly of 1986 the members expressed the desire that a "Ratio Formationis" for the Brothers
be drawn up. The enclosed document is a first step towards the realization of that project. I would be grateful if you and your Council
would study this document and send me the results of your discussions.
Looking forward to meeting you in Rio, I remain, in the love
of Our Lord,
Your devoted confrere,
Richard McCULLEN, i.s. C.M.

BROTHERS OF THE MISSION
1. "THIS CONGREGATION IS MADE UP OF CLERICS
AND LAY PERSONS"

St. Vincent wanted the Congregation to consist of both clerics
and lay persons (1). On a number of occasions he showed his appreciation for the brothers and the value of their presence and their
(1) Common Rules I, 2.
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brothers, from the birth of the Company until the present, to see
how right they have proved St. Vincent to he in esteeming them
highly.
But there is a shadow side to the picture. St. Vincent, influenced
at times by the attitudes of his era about brothers in religious and
apostolic communities but guided at other times by his own instincts about the need to respect persons and evaluate them as they
really are, frequently comes across admirably to us, but sometimes
is also disconcerting. It is therefore necessary to be cautious when
we cite St. Vincent in regard to the brothers.
The Congregation, while consistently maintaining an appreciation for the brothers, has not always acted in an acceptable manner toward them. But it is only fair to recognize that in more recent times it has tried to integrate the brothers as fully as possible
into its life and mission, eliminating some barriers that formerly
impeded them; e.g., the law of separation and the lack of active and
passive voice. It has also fostered the availability of a good cultural
and professional preparation for the brothers.
Today we find ourselves faced with a new reality. It appears
that vocations to the brotherhood are springing up anew in the Congregation, although the statistics show that this phenomenon is just
a small beginning and is not verified in all the provinces. This budding of vocations to the brotherhood among us should be viewed
in the context of a similar phenomenon which is taking place among
other religious communities and Societies of Apostolic Life.
The General Assembly of 1986 stated clearly its own conviction
about the need for initial as well as on-going formation for the
brothers. It also saw the need for changing the image of how a brother
lives out his vocation and carries out his work, since young people
today, even those with deep faith, often are not interested in the traditional forms this image has taken. The Assembly recognized that
"we lack clear directions for the formation of our brothers ". These
considerations were concretized in two Lines of Action:
* To present the full value of the vocation to the brotherhood.
* To draw up a Ratio Formationis for the brothers.
The Ratio Formationis, the Assembly noted, demands profound
reflection on the identity of the brother in the Congregation and
in the Church today (2).
The last General Assembly's interest in the brothers moved
some provinces to reflect on the situation of their own brothers
and to develop interesting formation programs for them, like the
(2) General Assembly, 1986, Lines of Action, 23, 29, 30, 31, 1 °.
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States, in which brothers from various English-speaking provinces
are participating.
Other provinces have asked the General Council if there are
things available that will help them in the formation of the brothers.
Several Provincial Assemblies, moreover, have treated the question
of the brothers under other aspects. Finally, CLAPVI has asked the
Superior General to complete the Ratio Formationis of the brothers,
as was desired by the last General Assembly.

11. II)E.NTITY OF THE BROTHER
The Superior General and the General Councillors are fully convinced that the whole Congregation ought to strive to present the
brothers' vocation as something complete in itself, a true gift from
God, with its own special content, and not as a vocation which is
half clerical and half lay.
With a view toward realizing that goal, we have studied the
subject of the identity of the brother in the Congregation. As a result
of our study we offer the following description which, in our opinion, delineates the fundamental characteristics of the IDENTITY
of the brother:
A brother in the Congregation of the Mission is a disciple of
Christ who, as a response to God's call, while at the sane time
preserving his lay state, consecrates himself in the Congregation to continue, in communion with its other nienibers, tile
mission of Christ the Evangelizer of the Poor and strives to
respond with all his strength to the demands of his vocation,
according to the teaching and spirit of St. Vincent and the Constitutions of the Congregation of the Mission.
A detailed study of the elements contained in this description
will provide the opportunity for understanding the vocation of the
brother in the Congregation of the Mission more deeply. All the elements are fundamental and rich in content. But at the present time
the relationship between the brother's consecrated lay state and
his Mission merits special attention, so that all of us might become
snore fully conscious that the brother is a lay person consecrated
for the Mission.

111. THE BROTHER'S MISSION
It is enlightening to see how much attention St. Vincent gave
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the advantage of the Mission. In the first years of the Congregation,
there were brothers who were secretaries (Ducourneau and
Robineau); surgeons (Patte); nurses (Alexander Veronne); intermediaries between St. Vincent and the works of charity (Renard), etc.
The missionary services of the brothers can be classified according to the criteria outlined in the Common Rules:
1. Help the ecclesiastics:
They do this by being involved in missionary works, as the Common Rules indicate, and, presupposing adequate formation, by contributing to the Mission those services which the Church asks of
all Christian lay persons; for example, laboring to make God's revelation known to all people throughout the world; giving witness to
Christ in the carrying out of their secular tasks; stimulating others
through their good example to glorify God and to form judgments
about the problems of the time in the light of Christ (3).
Along the same lines, it is clear that the brother can contribute to the Mission by offering the services involved in the various
lay ministries.
2. As assigned by the Superior:
The service of the brother, like that of every missionary, ought
to be within the context of the provincial plan and the local community plan, for which the superiors of the various houses have
a primary responsibility. It is thus that the brother, like every other
missionary, ought to accept the work which superiors assign him,
whether that be in facilitating the apostolic labor of the priests
through the traditional domestic services, or in doing creatively
the professional work confided to him, or finally, in participating
in various apostolic activities.
3. With their tears , prayers and good example
This type of service should not be forgotten; on the contrary,
it should be recognized as having great meaning. Very many
brothers have shared in and assisted the Mission through their humble, self-sacrificing lives, and through their prayers and example.
In summary : With due respect being given to those criteria outlined by St. Vincent in the Common Rules, today we see the brother
as a profoundly evangelical man, who lives and serves as a con(3) Common Rules 1, 2; Coste XII, 96-100. Code of Canon Law, 225, 228,
229, 231.
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out very varied tasks - manual, administrative, educational,
ministerial, pastoral - provided that these are in conformity with
the end and spirit of the Congregation and in accord with the provincial and local missionary plans.

IV. CHALLENGE S THA T THE PRESENCE AND THE SER VICES
OF THE BROTI/I : RS PRESENT TO THE CONGREGATION
A reappraisal of the presence and activity of the brother is a
real challenge for the Congregation. It is evident that an ideological change is not sufficient. A change in our attitudes and daily ways
of acting is necessary. In our opinion, all of us who are members
of the Congregation, priests and brothers, ought:
1 °. to change the way we perceive and react toward the
brother' s vocation;
2°. to give due value to the presence and service of the brothers
among us;
3°. to be creative so that, in our community and apostolic
plans , a proper place is provided for the brother as a lay person
consecrated for the Mission;
4°. to establish suitable means for the basic and on-going formation of the brothers;
5°. to accept the necessary differences between the activities
of the brother and those of the priest, and those which flow from
the clerical and lay states according to the universal and our own
particular law.
In summary : We may say this about the challenges facing the
Congregation by reason of the presence and work of the brother:
* First of all, some pertain to the Congregation as a whole and
to the individual provinces. The provinces should try to express
in their provincial plans the special role of the brothers and to entrust to brothers what is proper to their vocation, not assigning
such matters to priests, nor to religious, nor to lay persons from
outside.
* Other challenges touch on the priests of the Congregation.
St. Vincent, in his conference of December 13, 1658, addressed the
subject of mutual relationships between priests and brothers. Referring to the priests, he emphasized, with a certain touch of pa-
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* Finally, other challenges confront the brother himself: how
to comit himself with entusiasm to acquiring a true Vincentian
missionary spirit and make it his own ; how to succed in being faithful to his vows and how to re-shape his whole life through the practice of the virtues characteristic of every Vincentian missionary;
how to prepare himself professionally to render good service to the
Mission and how to relate with the priests on the Mission.
St. Vincent has left us a beautiful thought that merits being
remembered and meditated on:
"All of us (priests and brothers) have brought to the company
the resolution to live and die in it, we have brought all that
we are , body, soul, will, abilities, skills, and all the rest. For
what? In order to do what Jesus Christ did, to save the world.
How? By means of that bond that exists among us and of the
offering that we have made to live and die in this society and
to give it all that we are and all that we do" (4).
V. FORMATION OF THF. RROTIIFR
Besides the need for a change in our way of thinking and feeling about the brothers, there is another challenge for the future:
their formation.
In fairness we should acknowledge that the Congregation has
on several occasions looked at the question of formation and has
offered solutions which were theoretically valid (5), but which, it
seems, lacked vision, or provided only a partial vision, in regard
to the identity of the brothers.
At this time we do not intend to enter into details about formation. The place for that is in the Ratio Formationis suggested
by the last General Assembly. For the present, it may be enough
to suggest some directions.
1. Goals of formation:
The formation of a brother ought to be directed toward assisting him to be:
1) a profoundly evangelical person: someone who prays, who
is growing in the Vincentian virtues and in the evangelical counsels according to the spirit and teaching of St. Vincent;
(4) Cf. Coste XII, 98.
(5) Cf. General Assembly, 1963, 38.x
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a lay person consecrated to the Mission, whether helping in or complementing the pastoral work of priests, or accepting the services
of priests as complementing his own, or working autonomously,
though of course in conformity with the provincial or local apostolic
plan;
3) a community person: someone who, like the other members,
helps to create a missionary community, contributing to it and supporting it on its journey by means of his service, example and participation.
2. Content of formation:
What the Constitutions say about the formation of brothers in
Articles 91-92 and in Statute 48 needs amplification, using the identity and the mission of the brother as a starting point. Thus it is
important, as mentioned earlier, to emphasize his identity as a lay
person consecrated for the Mission.
Presupposing an adequate intellectual preparation and a sound
Vincentian formation that will be the foundation and soul of the
formation of our brothers, we mention here four other points that
should be considered:
Human formation
We presume that there will be a careful selection of candidates
for the brotherhood. In that context, their human formation should
be further enriched, so that all the values and all the individual
and relational dimensions of the human person are developed. Human formation ought to have as its goal that the candidate for the
brotherhood attain a human maturity, both physical and psychological, that will enable him to fulfill faithfully the commitments
involved in his vocation: spiritual, community, and apostolic.
We are all conscious how often failures in fidelity and in conduct are rooted in faulty initial screening of candidates and in poor
human formation.
Question : Do you have anything to suggest in regard to the screening and
human formation of candidates for the brotherhood?

Spiritual formation
Many elements in the spiritual formation of the members of
the Congregation are common to all.
But the interpretation we have had of the virtues characteristic of the Congregation and of the evangelical counsels has been,
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a "lav" understanding , explanation , and living out of these same
Vincentian values.
Question: If the response to the question above is affirmative, how can we
explain precisely this "lay" aspect of Vincentian spirituality?

Apostolic and professional formation
On this point, the assemblies have legislated abundantly. Article 92 of the Constitutions and Statute 48 lay the foundation for
a program of apostolic and professional formation for the brothers.
The fact that some brothers today have a good professional formation is a result of the declarations of various assemblies. It is
now up to the provincial assemblies or to the Visitor and his Council
to determine what works are appropriate for the brothers and to
form them for them.
Apostolic and professional formation should be directed not
only toward the brother's acquiring self-assurance and effectiveness in his apostolic or professional work, but also toward his witnessing to the value of his vocation and his mission, and to changing the traditional image of the brother, which has been blemished
in some places.
Question : What do you suggest for assisting the brother to labor apostolically and professionally in the Church and in the world as a truly consecrated lay person, without any depreciation of his vocation?

Formation for common life
The presence and action of the brothers in the creation and
growth of the Vincentian community as a missionary community
and as a community of prayer, brotherhood and goods is most important.
In the Congregation there has been progress toward greater
equality and toward greater integration among the members, but
at the same time all of us are conscious that there is still some way
to go.
Question: Does the presence and the action of the brother in the building
up and growth of the Vincentian community demand some change in our
structures and norms, or does it demand only a change in sensitivity on the
part of the priests toward the brothers, or on the part of the brothers toward
the priests? Can you suggest anything in this regard?

- 147 VI. THE BROTHER, A LAY PERSON CONSECRATED
FOR THE MISSION
The permanent diaconate is a road open to the brothers of the
Congregation of the Mission. The ordination of a brother as a permanent deacon should be governed by the norms of the universal
and local Church, as well as by the provincial norms (6).
While the path toward permanent diaconate is open to brothers,
we do not mean to say that the permanent diaconate is the ordinary way of being and working for brothers in the Congregation.
The ordination of a brother as a permanent deacon ought to be the
fruit of serious discernment and of a clear need of the Mission.
The ordinary way of being for a brother in the Congregation
is as a lay person consecrated for the Mission.
General Council of the Congregation of the Mission
April 10, 1989

(6) Cf. LUMEN GENTIUM 29; PAUL VI, Sacrum Diaconatus Ordinem
(June 18, 1967); J.W. Richardson, De promotione Fratrum ad Diaconatum
Permanentem in Vincentiana (1975) 112; Const., art. 52.

- 148 Roma, 15 de abril de 1989
A los Visitadores de la Congregacion
Querido P. Visitador:
La gracia del Senor sea siempre con nosotros.
Le envio un documento sobre los Hermanos de nuestra Congregacion. Es el fruto de la reflexion hecha por los mientbros del Consejo General en las sesiones tenidas en los tiltimos meses.
Como Vd. puede recordar, los miembros de la Asamhlea General de 1986, expresaron el deseo de que se formulara una "Ratio Formationis" para los Hermanos . El documento adjunto es el primer
paso hacia la realizacion de dicho proyecto. Les agradeceria que Vd.
y su Consejo estudien este documento y me envien los resultados
de sus discusiones.
Esperando encontrarle en Rio, quedo en el amor de nuestro
Senor, afmo. s.s.
Richard McCULLEN, is. C.M.

HERMANOS DE LA MISION
1. "ESTA CONGREGACION SE COMPONF. DE CLERIGOS
Y LAICOS"

San Vicente quiso que la Congregacion constara de clerigos y
de laicos (1). Varias veces manifesto su aprecio por el Hermano v
el valor de su presencia y trahajo para la Mision . Basta recordar
la multitud de buenos Hermanos que, desde los origenes do la Cornpania hasta hoy, han demostrado como muy cierto la estima quc
de ellos tuvo Vicente.
( 1) Reglas Comunes 1, 2.
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por los propios sentimientos de respeto a las personas valorandolas realisticamente, nos resulta con frecuencia admirable y de vez
en cuando desconcertante. Por eso es necesario ser cautos cuando
citamos a San Vicente acerca de los Hermanos.
La Congregacion, manteniendo constantemente el aprecio pole] Hermano, no ha actuado siempre de modo aceptable. Es justo
reconocer, sin embargo, que en los Oitimos tiempos se ha esforzado
por integrar al Hermano to mas plenamente posible en su vida y
mision eliminando algunas barreras que lo impedian, v.g.: la ley
de la separacion y la carencia de voz activa y pasiva, y ha fomentado el acceso del Hermano a una buena preparaci6n cultural y
profesional.
Hoy nos encontramos ante una nueva realidad. Parcce que despunta la vocacion del Hermano en la Congregacion, aunque segtin
las estadisticas, el hecho es todavia timido y no se da en todas las
Provincias. El brote de la vocacion del Hermano entre nosotros hay
que unirlo al mismo fenomeno que se esta dando en otras Comunidades religiosas y Sociedades de vida apostOlica.
La Asamblea General 1986 puso de relieve la conviccion de la
necesidad de la formacion basica y pcrmanente del Hermano. Vio
necesario, ademas, cambiar la imagen de como el Hermano vive
su vocacion y ejerce su trabajo, porque la juventud actual, aUn la
dotada de convicciones de fe, manifiesta con frecuencia desinteres por las expresiones tradicionales de dicha imagen. La Asamblea reconocio que "se echaban de menos orientaciones precisas para
la formacion de los Hermanos". Estas consideraciones se concretaron en dos Lineas de Acci6n:
* Presentar la vocacion del Hermano en todo su valor.
* Formular una Ratio Formationis para los Hermanos.
La Ratio Formation is - hizo notar la Asamblea - exige una
profunda reflexion sobre la identidad del Hermano en la Congregacion y en la Iglesia de hoy (2).
El interes por los Hermanos de la Oltima Asamblea General
ha impulsado a algunas Provincias a reflexionar sobre la situacion
de los mismos en ellas, a desarrollar programas interesantes do
formacion de los Hermanos, como el que actualmente se esta Ilevando a cabo en la Provincia Meridional de Estados Unidos, en cl
que participan Hermanos do distintas Provincias de habla inglesa.
Otras Provincias han preguntado al Consejo General si hay algo
(2) Asamblea General, 1986, Lineas de Acci6n, nn. 23, 29, 30, 31, 1 °.
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Asambleas Provinciales han tratado el tema de los Hermanos bajo
otros aspectos . Finalmente , CLAPVI ha pedido al P. General que
lleve a termino la Ratio Formationis de los Hermanos , segun el
do ,eo de la ultima Asamblea General.

II. IDI:NTIDAD DEL HERMANO
El Superior General y los Consejeros Generales estamos plenamente convencidos de que toda la Congregacion debe esforzarse
por presentar la vocacion del Hermano como una vocacion completa en si misma, verdadero don de Dios, con contenido propio
y no una vocacion medio clerical medio laical.
Con el proposito de contribuir a quc dicho esfuerzo sea eficaz,
el Superior General y los Consejeros Generates hemos estudiado
el tema de la identidad del Hermano de la Congregacion. Como
resultado de nuestro estudio ofrecemos la siguiente descripcion en
la que, segun nuestro parecer, se ponen de manifiesto los rasgos
caracteristicos de la IDENTIDAD del Hermano:
El Hermano de la CM es an discipulo de Cristo quien, c0 ^no
respuesta a la llamada de Dios y conservando su condieion
de laico, se consagra en la Congregacion de la Mision para continuar, en comunion con los demos ntiernbros de la misma,
la mision de Cristo evangelizador de los pobres e intenta responder con todas sus fue rzas a las exigencias de su vocacion,
segun la doctrina y espiritu de San Vicente y las Constituciones de la Congregacion de la Mision.
El estudio detallado de los elementos contenidos en la description darn la posibilidad de conocer mss profundamente la vocacion del Hermano en la Congregacion de la Mision. Todos los elementos son basicos y ricos en contenido, pero en el momento actual,
merece especial atencion la relacion cntre la laicidad consagrada
del Hermano y la Mision, de tal manera que todos tengamos clara
concicncia de quel el Hermano es un laico consagrado para la
Mision.

III. MISION DEL HERMANO
Es aleccionador tener presente la atencion que San Vicente
presto a las cualidades de los Hermanos y como las aprovecho pars
la Mision . En los primeros tiempos de la Congregacion , hubo Her-
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enfermeros (Veronne Alejandro); intermediarios de San Vicente en
la Obras de la Caridad (Renard), etc.
Se pueden clasificar los servicios misioneros de los Hermanos
siguiendo los criterios trazados en las Reglas Comunes:
1. Ayudar a los eclesiasticos en la realizaci6n de los trabajos misioneros, segun indican las Reglas Comunes y, supuesta la adecuada
formaci6n, contribuir a la Mision con aquellos servicios que la Iglesia pide a todo laico cristiano, como son: trabajar para que el mensaje divino sea conocido por todos los hombres en todo el mundo;
dar testimonio de Cristo en el ejercicio de sus tareas seculares; catequizar; mover a los hombres a glorificar a Dios con el buen ejemplo y juzgar los problemas de su tiempo a la luz de Cristo (3).
En esta misma linea, es claro que el Hermano puede contribuir a la Mision prestando los servicios propios de los ministerios
laicales.
2. Segun le asigne el Superior:
El servicio del Hermano, como el servicio de todo misionero,
debe estar dentro del Proyecto provincial o local de los que es responsable principal el Superior respectivo. De ahi que el Hermano,
como cualquier misionero, debe aceptar el trabajo que le asigne
el Superior, sea facilitando la labor apost6lica de los Sacerdotes
mediante los servicios domesticos tradicionales, sea desarrollando
el trabajo profesional a el confiado, sea, en fin, participando en
diversas actividades apostolicas.
3. Con sus lagrimas , oraciones y buen ejemplo
Este modo de servicio no se excluye, a] contrario, hay que darle
un gran sentido. Muchisimos Hermanos han vivido y han ayudado
a la Mision con su vida humilde y sacrificada, con sus oraciones
Y ejemplo.
En resumen : Respetando los criterios trazados por San Vicente
en las Reglas Comunes, hoy vemos al Hermano como hombre profundamente evangelico, que vive y sirve como laico consagrado en
la Congregation de la Mision realizando menesteres muy varios:
manuales, administrativos, educacionales, ministeriales, pastorales, con la condition de que esten en conformidad con el fin de la
Mision, cumplidos segun su esp]ritu y dentro de los Proyectos misioneros provinciales y locales.
(3) Reglas Comunes I, 2; Coste XII, 96/100; (odic. esp. XI, 400/402).
Codigo de Derecho Canonico, cc. 225, 228, 229, 231.
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DEL HERMANO PRESENTAN A LA CONGREGACION
La revalidaci6n de la presencia y actividad del Hermano es un
verdadero reto para la Congrcgaci6n. Es evidente que no basta el
cambio ideol6gico, es necesario el cambio en las actitudes y en el
comportamiento cotidiano. Segtin nuestro parecer, todos los miembros de la Congrcgaci6n, Sacerdotes y Hermanos, debemos:
1 °. cambiar el modo de very sentir la vocaci6n del Hermano;
2°. estimar en su justo valor la presencia del Hermano y su
servicio;
3°. ser creativos para dar en los provectos comunitarios y apost6licos el lugar propio al Hermano, como laico consagrado para
la Misi6n;
4°. establecer los causes id6ncos para la formaci6n fundamental y permanente de los Hermanos;
5°. aceptar las diferencias necesarias entre la actividad del
Hermano y la del Sacerdote y las que dimanan de la condici6n clerical y laical, seg6n el derecho universal y propio.
En resumen : Los retos con los que la Congregaci6n se enfrenta
a causa de la presencia y trabajo del Hermano:
* Unos atanen primordialmente a la Congregaci6n en general
y en particular a las Provincias. Toca a las Provincias buscar en
los Proyectos provinciales el lugar propio del Hermano y confiar
al Hermano lo que es propio de su vocaci6n y no confiarlo ni a los
Sacerdotes, ni a los religiosos, ni a los laicos de fuera.
* Otros retos interpelan al Sacerdote de la Congregaci6n. San
Vicente, en la conferencia del 13 de diciembre de 1658, abord6 el
tema de las mutuas relaciones cntre los Sacerdotes y los Hermanos. Refiriendose a los Sacerdotes, puso de relieve, con cierto deje
de paternalismo, tres actitudes de estos hacia los Hermanos: el
amor, la tolerancia y la condescencia.
* Finalmente , otros retos sc refieren al mismo Hermano: c6mo
61 se empena con afan en adquirir el verdadero espiritu misionero
vicenciano ; c6mo lo hace propio ; c6mo consigue ser fiel a los votos
y c6mo anima toda su vida con la practica de las virtudes quc caracterizan a todo misionero vicenciano , c6mo se prepara profesionalmente para prestar un buen servicio a la Misi6n y c6mo se comporta con los Sacerdotes de la misma.
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ser recordado y meditado:
"Todos (Sacerdotes y Hermanos) hemos traido a la Compania
la resolucion de vivir y de morir en ella; hemos traido todo
to que somos, el cuerpo, el alma, la voluntad, la capacidad,
la destreza y todo to demks. ZPara que? Para hacer lo que hizo
Jesucristo, para salvar al mundo. LComo? Por medio de esta
vinculacion que hay entre nosotros y del ofrecirniento que
hemos hecho de viviry morir en esta Sociedady de darle todo
lo que somos y todo lo que hacemos" (4).

V. FORMACION I)EI. HERMANO
Ademas del cambio de la mentalidad v de los sentimientos referentes a los Hermanos, existe otro reto cara el futuro: la formacion de los Hermanos.
Es justo reconocer que la Congregacion ha planteado varias
veces esta cuestion de la formacion y ha dado soluciones teoricamente validas (5), pero parece que falt6 la vision sobre la identidad del Hermano o fue una vision parcial.
No se trata ahora de llegar a detalles sobre la formacion, cuyo
lugar propio es la Ratio Formationis sugerida por la tiltima Asamblea General. Es suficiente senalar algunas orientaciones.
1. Metas de la formacion:
La formacion del Hermano debe estar orientada para hacer de
el:
1) un hombre profundamente evangelico, de oracion, cultivador de las virtudes vicencianas y de los consejos evangelicos segrin
el espiritu y doctrina de San Vicente;
2) un hombre misionero, que aporta su trabajo de laico consagrado a la Mision, bien ayudando al sacerdote en su labor pastoral o completandola, bien aceptando el servicio sacerdotal como
complemento del suyo, bien trabajando autonomamente conforme,
claro esta, con el Proyecto apostolico de la Provincia o de la Comunidad local;
3) un hombre de comunidad y, al igual que los otros miembros,
creador de la Comunidad misionera, agente y sosten en la marcha
de la misma por su servicio, ejemplo y participacion.
(4) Cf. Coste XII, 98 (edic. XI 402).
(5) Cf. Asamblea General, 1963, 38.
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Lo que dicen las Constituciones sobre la formacion de los Hermanos en los art. 91/92 y en el Estatuto 48 necesita una ampliacion, hecha desde la identidad y mision del Hermano. De ahi la
importancia, como antes se dijo, de poner de relieve su identidad
de laico consagrado para la Mlsi6n.
Supuesta una formacion intelectual suficiente y la formacion
vicenciana como fundamento y alma de la formacion del Hcrmano,
esta debe tener en cuenta estos otros cuatro puntos:
Formacion humana
Supuesta la cuidada seleccion de los candidates a Hermanos,
ha de cultivarse la formacion humana a fin de desarrollar todos
los valores de la persona en todas las dimensiones: personal y relacional. La formacion humana debe orientarse a que el candidato
a Hermano consiga aquella madurez humana, fisica y psiquica, que
le sirva de apoyo para cumplir fielmente los compromisos propios
de la vocacion: espirituales, comunitarios y apostolicos.
Todos somos conscientes como los fallos en la fidelidad y en
el comportamiento tienen su origen en la deficiente seleccion inicial y en la descuidada formacion humana.
Pregunta: L Tiene Vd. algo que sugerir en lo que a la seleccion y formacion
de los candidadus a los Hermanos se refiere?
Formaci6n espiritual
Muchos elementos de la formacion espiritual de los miembros
de la Congregacion son comunes.
El hecho de haber dado, at menos en general yen algunos detalles, una interpretaci6n de las virtudes y de los consejos evangelicos propios de la Congregaci6n teniendo en cuenta la condicion
sacerdotal de la mayor parte de sus miembros, plantea la cuestion
de si la identidad y la misi6n del Hermano requieren una comprension, explicacion v vivencia "laical" de esos mismos valores vicencianos.
Pregunta : Si la respuesta es afirmativa, Lcomo precisar doctrinalmente el
aspecto "laical" de la espiritualidad vicenciana?
Formaci6n apost6lica y profesional
Sobre este punto, las Asambleas han legislado abundantemente.
El art. 92 de las Constituciones y el Estatuto 48 ponen la base para
un programa de formacion apostolica y profesional del Hermano.
El hecho de que algunos Hermanos tengan boy una formacion profesional buena, ha sido el resultado de las disposiciones de las Asam-
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y su Consejo buscar el trabajo apropiado a los Hermanos y formarles para ello.
La formation apostolica y profesional no solo debe orientarse
a que el Hermano adquiera seguridad de si mismo y eficacia en
su trabajo apostolico o profesional, sino tambicn para ser testimonio del valor de su vocation y mision, y cambiar la imagen tradicional del Hermano deteriorada en algunas partes.
Pregunta : ZQue sugiere Vd. para que el Hermano active apostolica y prolesionalmente en la Iglesia y en el mundo como verdadero laico consagrado
sin menoscabo de su vocation?
Formation para la vida comtin
La presencia y actividad del Hermano en la creation y marcha
de la comunidad vicenciana como comunidad misionera, de oracion, fraterna y de bienes es importantisima.
En la Congregacion se ha ido caminando hacia una mayor igualdad y hacia una mayor integration entre sus miembros, pero, al
mismo tiempo, todos somos conscientes de que todavia queda
camino por recorrer.
Pregunta : La presencla y a la actividad del Hermano en la construction y
marcha de la comunidad vicenciana i,exigen algun cambio en nuestras estructuras y normas o tinicamente piden cambiar la sensibilidad de los Sacerdotes para con los Hermanos y de los Hermanos para con los Sacerdotes? zSugiere Vd. algo en este aspecto?
VI. EL HERMANO, LAICO CONSAGRADO PARA LA MISION
El Diaconado Permanente es un camino abierto a los Hermanos de la Congregacion de la Mision. La ordenacion del Hermano
como Diacono Permanente debe atenerse a las normal de la Iglesia universal y local y a las Normas Provinciales (6).
Si el camino del Diaconado Permanente esti abierto a los Hermanos, no quiere decir que el Diaconado Permanente es el modo
ordinario de ser y de trabajar como Hermano en la Congregacion.
La ordenacion de un Hermano como Diacono Permanente debe ser
el fruto de un discernimiento serio y de una exigencia clara de la
Mision.
El Hermano laico consagrado para la Mision es el modo ordinario de ser Hermano en la Congregacion.
Consejo General de la C.M.
10 de abril de 1989
(6) Cf. Lumen Gentium 29; Pablo VI, Sacrum Diaconatus Ordinem
(18.6.1967); P. Richardson J.W., De promotione Fratrum ad Diaconatum Permanentem en Vincentiana (1975) 112; Constituciones, art. 52.
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A Messieurs les Visiteurs de la Congregation
Cher Confrere,
Gratia D.N.J.C. sit semper nobiscum!
Vous recevez ci-joint un document sur les Freres de notre Congregation.
C'est le fruit dune etude faire par les membres du Conseil General au cours des derniers mois.
Vous savez que 1 Assemblee Generale de 1986 a exprime le desir
d'obtenir une RATIO FORMATIONIS pour les FRERES.
Le present Document est la premiere etape de ce projet. Je vous
serais tres oblige si vous, Monsieur le Visiteur, et votre Conseil aviez
la honte d'etudier ce texte et de m'envoyer les resultats de vos
re flexions.
Dans l'attente de la joie de vous rencontrer a Rio de Janeiro je
suis dans l'amour de Notre-Seigneur
Votre devoue confrere
Richard McCULLEN, i.s. C.M.

FRERES DE LA MISSION
1. "CETTE CONGREGATION EST COMPOSEE
D'ECCLESIASTIQUES ET DE LAIQUES"
Saint Vincent a decide que la Congregation comprendrait des
clercs et des laiques (1). Plusieurs fois it a manifesto son estime pour
le Frere et la valeur de sa presence comme de son travail pour la
Mission. 11 suffit de rappeler le nombre de bons Freres qui, depuis
les origines de la Compagnie jusqu'a aujourd'hui, ont montre combien etait bien placee l'estime que Vincent leur portait.
Certes, it y eut des ombres. Saint Vincent, pris plusieurs fois
par la mentalite de son temps a propos des Freres dans les corn(1) Regles Communes I, 2.
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ses propres sentiments de respect envers lcs personnel, les evaluait
avec realisme. Cela ressort avec une grande frequence, souvent
deconcertante. C'est pourquoi, it est necessaire d'etre prudents lorsque l'on cite saint Vincent au sujet des Freres.
La Congregation, tout en maintenant constamment l'estime
pour le Frere, ne I'a pas toujours actualisee de fawn acceptable.
II est juste de reconnaitre, sans hesitation, que dans ces derniers
temps, elle s'est efforcee d'integrer le Frere le plus completement
possible dans sa vie et sa mission, faisant disparaitre certaines barrieres qui etaient des empechements, v.g. la loi de separation, le
defaut de voix active et passive, et elle a favorise faeces du Frere
a une bonne preparation culturelle et professionncile.
Aujourd'hui, noun sommes devant une nouvelle realite. II scmble que la vocation de Frere dans la Congregation se reveille, meme
si, selon les statistiques, cc fait est encore timide et n'existe pas
dans toutes Ics Provinces. Le bourgeon de la vocacion du Frere chez
nous est a unir au meme phenomena qui se fait jour dans d'autres
Communautes religieuses et Societes de vie apostolique.
L'Assemblee Generale de 1986 a mis en relief la conviction de
la necessite de la formation de base comme de la formation permanente du Fri--re. 11 est necessaire, de par ailleurs, de changerI'image du mode scion lequcl le Frere vit sa vocation et exerce son
travail, car la jeunesse actuelle, meme celle riche de convictions
de foi, manifesto frequemment un desinteret pour les expressions
traditionnelles de cette image. L'Assemblee a reconnu qu'il "faudrait donner des orientations precises pour la formation des Freres". Nos considerations porteront sur deux Lignes d'Action:
* Presenter la vocation de Frere dans toute sa valeur.
* Formuler une Ratio Formationis pour les Freres.
La Ratio Formationis, comme 1'a note l'Assemblec, exige une
sericuse reflexion sur 1'identite du Frere dans la Congregation et
dans 1'Eglise d'aujourd'hui (2).
L'interct de la derniere Assembler pour les Freres a pousse certaines Provinces a rellechir sur leur situation, a developper des programmes de formation interessants pour les Freres, comme cc qui
se realise dans la Province Meridionale des Etats-Unis, ou participent des Freres de differentes provinces de langue anglaise.
D'autres Provinces ont demande au Conseil general une aide
pour la formation des Freres. Diverses Assemblees provinciales out
traite le sujet des Freres sous d'autres aspects. Finalement CLAPVI
a demande au Pere General de porter a terme la Ratio Formationis des Freres, salon le desir de la derniere Assemblee Generale.
(2) Assernblee Generale 1986, Lignes dAction, N° 23, 29, 30, 31, 10.
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Superieur General et Conscillers generaux sommes pleinement
convaincus que toute la Congregation doit s'efforcer de presenter
la vocation de Frere comme une vocation complete en soi, vrai don
de Dieu, avec un contenu propre et non pas comme une vocation
mi-clericale mi-laique.
Avec la volonte de contribuer a cc que cet effort soit efficace,
le Superieur General et son Conseil avons etudie le theme de l'identite du Frere de la Congregation. Comme resultat de notre etude
nous presentons la description suivante dans laquelle, selon notre
sentiment, on trouve clairement dites les lignes caracteristiques
de I'IDENTITE du Frere:
Le Frere de la C.M. est un disciple du Christ qui, en reponse
a 1'appel de Dieu et conservant sa dignite de laique, se consacre daps la Congregation de la Mission pour continuer, en
union avec les autres membres de la meme Congregation, la
mission du Christ evangelisateur des pauvres, et essaie de
repondre avec routes ses forces aux exigences de sa vocation,
selon la doctrine et I'esprit de Saint Vincent et les Constitutions de la C.M.
L'etude detaillee des elements contenus dans la description
donnera la possibilite de connaitre plus profondement la vocation
du Frere dans la Congregation de la Mission. Tous les elements sont
fondamentaux et riches de contenu. Mais dans le moment present,
cc qui merite une speciale attention c'est la relation entre la laicite consacree du Frere et la Mission, de telle facon que tour nous
ayons une claire conscience de cc que le Frere est un We consacre
pour la Mission.

III. LA MISSION DU FRFRE
II est instructif de se rappeler ('attention que saint Vincent
donna aux qualites des Freres et comment it les utilisa pour la Mission. Dans les premiers temps de la Congregation, it y cut des Freres, secretaires (Ducourneau et Robineau), des chirurgiens (Patte),
des infirmiers (Veronne Alexandre), des intermediaires entre saint
Vincent et les oeuvres de la Charite (Renard) ... .
On peut classer les services missionnaires des Freres scion les
criteres donnes dans les Regles Communes:
1. Aider les ecclesiastiques dans la realisation des travaux, mis-
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la formation adequate, contribuer a la Mission par les services que
I'Eglise demande de tout laic chretien , comme par exemple: travailler a cc que le message divin soit connu par tous les hommes
du monde, temoigner du Christ dans 1'exercice de son travail scculier, catechiser, porter les hommes a glorifier Dieu par le bon exempie et juger les problemes du temps a la lumiere du Christ (3).
Dans cette meme ligne, ii est clair que le Frere pout contribuer
a la Mission par les services propres des ministeres laics.
2. Selon la decision du Superieur:
Le service du Frere, comme le service de chaque missionnaire,
doit titre en lien avec Ic projet provincial ou local dont le superieur
est le responsable principal. De IA, le Frere comme chacun des missionnaires doit accepter le travail que lui assigne le superieur, soit
pour faciliter le travail apostolique des pretres par le moyen des
services domestiques traditionnels, soft par 1'engagement dans le
travail professionnel qui lui est confie, soit enfin, en participant
a diverses activites apostoliques.
3. Avec ses larmes , prieres et bon exemple
Cette facon de servir nest pas a exclure, tout au contraire, it
faut lui donner une grande place. Beaucoup de Freres ont vecu et
ont aide la Mission par leur vie humble et sacrifice, comme par leurs
prieres et leur exemple.
En resume : Respectant les criteres donnes par saint Vincent
dans les Regles Communes, nous voyons aujourd'hui le Frere
comme un homme profondement evangelique qui vit et sert comme
laic consacre dans la Congregation de la Mission, realisant des
ministeres tres varies: manuels, administratifs, cducatifs, ministeriels, pastoraux dans la condition qui est en conformite avec la
fin de la Mission, travaillant scion son esprit ct dans les Projets
missionnaires provinciaux et locaux.
IV. DEFIS QUE LA PRESENCE ET LES SERVICES
DES FRERES PRESENTENT A LA CONGREGATION
La revalorisation de la presence et de I'activite du Frere est
un veritable defi pour la Congregation. II est evident qu'un changement ideologique nest pas suffisant. Ii est necessaire de changer dans les attitudes et les comportements quotidiens. Selon notre
(3) R.C. I, 2; Coste SV XII, 96/100. Code de Droit Canonique, cc. 225,
228, 229, 231.
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nous devons:
1 °. changer le mode de voir et de sentir la vocation de Frere;
2°. estimer a sa juste valeur la presence du Frere et son service;
3°. etre inventifs pour donner, dans les projets communautaires et apostoliques, une place propre au Frere, en tant que laic consacre pour la Mission:
4°. etablir les points necessaires pour la formation fondamentale et permanents des Freres;
5°. accepter les differences necessaires entre l'activite du Frere
et celle du Pretre, cellos qui decoulent de la condition clcricale ou
de la condition laique, selon le droit universel comme dans le droit
propre.
Resumons ainsi les defis que la Congregation affronts a cause
de la presence et du travail du Frere:
* Certains concernent principalement la Congregation en general et plus particulierement les Provinces. II revicnt aux Provinces
de chercher dans les Projets provinciaux une place propre pour le
Frere et ne confier cola ni aux prctres, ni aux religieux ni aux Imes
de I'exterieur.
* D'autres defis interpellent Ic Pretre de la Congregation. Saint
Vincent, dans la conference du 13 decembre 1658, a aborde le theme
des relations mutuelles entre Pretres et Freres. Par rapport aux
Pretres, it mit en relief, avec un certain desir de paternalisme, trois
attitudes par rapport aux Freres: ]'amour, la tolerance et la condescendance.
* Finalement, d'autres defis se rapportent au Frere Iui-meme:
comment s'engage-t-il avec empressement a acquerir le veritable
esprit missionnaire vincentien, comment le vit-il vraiment, comment
reussit-il a etre fi&lc aux veeux ct comment anime-t-il touts sa vie
par la pratique des versus qui caracterisent tous les missionnaires
vincentiens, comment se prepare-t-ii professionnellement pour rendre un bon service a la Mission et comment se comporte-t-il avec
les Pretres de la Congregation?
Saint Vincent nous a laisse une belle pensee qui merite d'etre
rappelec et meditee:
"Noun avons tous apporte (Pretres et Freres) en la Compagnie
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ce que nous sommes, le corps, I'ame, la volonte, la capacite,
I'industrie et le reste. Pourquoi cela? Pour faire ce que JesusChrist a fait, pour sauver le monde. Et comment cela? Au
moven de cette liaison qui est entre nous et de l'oblation que
nous avons faite de vivre et de mourir en cette societe et d'v
donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons... " (4).
V. FORMATION DU FRERE
Au-dela du changement de mentalite et des sentiments par rapport aux Freres, it existe un autre defi par rapport au futur: la formation des Freres.
II est juste de reconnaitrc que la Congregation a traite a plusicurs reprises de la question de la formation ct a donne des solutions theoriquemcnt valables (5), mais it semble qu'il y ait manque
la vision de l'identite du Frere et qu'il n'y ait cu qu'une vision partielle.
11 ne s'agit pas ici d'arriver a des details sur la formation, dont
la place vraie est la Ratio Formationis suggeree par la derniere
Assembles Generale. 11 suffit ici de signaler qucl(jues orientations.
1. Buts clc la formation:
La formation du Frere doit titre orientee pour faire de lui:
1) un homme profondement evangelique, un homme de priers,
cultivant les vertus vincentiennes et les conseils evangeliques selon
1'esprit et la doctrine de saint Vincent;
2) un homme missionnaire qui apporte son travail de laic consacre a la Mission, aidant le prctre dans son travail pastoral ou Ic
completant, acceptant le travail sacerdotal comme complementaire
du sien, travaillant dans l'autonomie en conformite, cola va de soi,
avec le Projet apostoliquc de la Province ou de la Communaute
locale;
3) un homme de communautc et, comme les autres membres,
createur de la Communaute missionnaire, agent et soutien dans la
marche de la communautc par son service, exemple et participation.
2. Contenu de la formation:
Cc que discnt les Constitutions, art. 91/92 et les Status N° 48
(4) Coste, SV XI1, 98.
(5) Cf. Assemblcc Generale 1963, 38.
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du Frere. D'ou ('importance, comme it a deja ete dit, de mettre en
relief l'identite de laic consacre pour la Mission.
Cela suppose une formation intellectuelle suffisante et la formation vincentienne comme fondement et ame de la formation du
Frere. Elle doit tenir compte de ces quatre autres points:
Formation humaine
La selection attentive des candidats Freres ctant supposee, it
s'agit de cultiver la formation humaine de fagon a engager touter
Ies valeurs de la personne dans toutes les dimensions: personnel le
et relationnelle. La formation humaine doit s'orienter a cc que le
candidat Frere acquiere la maturite humaine, physique et psychique, qui puisse servir de support pour accomplir fidelement Ies
engagements propres de la vocation: spirituels, communautaires
et apostoliques.

Nous sommes tous conscients que les manquements a la fidelite et dans le comportement ont leur origine dans lc manque de
selection initiate et dans la mauvaise formation humaine.
Demande : Avez-vous des propositions a faire en ce qui concerne la selection
et la formation des candidats Freres?

Formation spirituelle
Pas mat d'elements pour la formation spirituelle des membres
de la Congregation sont communs.
Le fait d'avoir donne, au moins en general et dans certains
details, une interpretation des vertus et des conseils evangeliques
propres a la Congregation en tenant compte de la condition sacerdotale de la plus grande part de scs membres, pose la question de
savoir si I'identite et la Mission du Frere demandent une comprehension, une explication et un style de vie laique de ces memes
valeurs vincentiennes.
Demande : Si la reponse est affirmative, comment preciser doctrinalement
l'a.cpet "laique" de la spiritualize vincentienne?

Formation apostolique et professionnelle
Sur cc point, les Assemblees ont abondamment legifere. L'article 92 des Constitutions et le Statut 48 posent la base d'un programme de formation apostolique et professionnelle du Frerc. Le
fait que certains Freres aient aujourd'hui une bonne formation professionnelle est le resultat des dispositions des Assemblees. 11 appartient maintenant aux Assemblees Provinciales et aux Visiteurs avec
lour Conseil de trouver un travail approprie aux Freres et de Ies
former pour cela.
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soi et 1'efficacite dans le travail apostolique ou professionnel, mais
aussi titre temoignage de la valeur de sa vocation et de sa mission,
changeant l'image traditionnelle du Frere, deterioree sur certains
points.
Demande : Que suggerez-vous pour que le Frere soil vraiment dans 1'Eglise
et dans le monde, apostoliquement et pro fessionnellement, vrai laic consacre sans que sa vocation soil amoindrie?
Formation a la vie communautaire
La presence et faction du Frere dans la creation et la marche
de la communaute vincentienne comme communaute missionnaire,
communaute de priere, de vie fraternelle et de partage des biens
est tres importante.
Dans la Congregation on recherche une plus grande egalite et
une meilleure integration de chacun des membres, mais en meme
temps, nous sommes tous conscients qu'il reste du chemin a faire
pour y arriver.
Demande : La presence et faction du Frere dans la construction et la marche de la communaute vincentienne exigent-elles certains changements dare
nos structures et les normes ou simplement demandent-elles de changer la
sensibilite des Pretres par rapport aux Freres, et des Freres par rapport aux
Pretres? Que suggerez-vous sur ce point?

VI. LE FRERE, LAIC CONSACRE POUR LA MISSION
Le Diaconal Permanent est un chemin ouvert aux Freres de la
Congregation de la Mission. L'ordination du Frere comme Diacre
Permanent doit s'en tenir aux Normes de I'Eglise universelle, de
1'eglise locale et aux Normes Provinciales (6).
Si le chemin du Diaconat Permanent est ouvert aux Freres, cela
ne veut pas dire que le Diaconat Permanent est le mode ordinaire
d'etre et de travailler comme Frere dans la Congregation. L'ordination d'un Frere comme Diacre Permanent doit titre le fruit d'un
serieux discernement et d'une claire exigence de la Mission.
Le Frere laic consacre pour la Mission , voila le mode ordinaire
d'etre Frere dans la Congregation.
Conseil General de la C.M.
10 avril 1989

(6) Cf. Lumen Gentium 29; Paul VI, Sacrum Diaconatus Ordinem,
18.6.1967; P. J.W. Richardson C.M., De promotione Fratrutn ad Diaconatum
Permanentem in Vincentiana (1975) 112; Constitutions, article 52.
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES , CONFIRMATIONES
et PRESCRIPTIONES
Mart . - April., 1989
DIES-NOMF\ OFFICIU M DOMI 'S PROVINCIA
11 Martii
Visitator 2/4
CHACON D.
WALDEMARIAML.J. Superior Reg. 113
RFDONDO S.
DFC/Argentina 1/6
RIFLER V
DFC' Indonesia + 3

LAUTISSIER Cl.
LOPEZ Lopez J.M.

Americae Cent.
Neapolitana
Argentina
Indonesia

Visitator 3+3
Visitator 1.'3

Parislen,l,

Venerurlana

25 Martii
RUBIO C.F.
VALE F.

Superior 1/3
Superior 113

Jacala 6°
Carata 8°

Mexicana
Flurninensis

12 Aprilis
GABBIADINI L.
VERMEULEN K.
JASKROWSKI A.
SCHERS J.
RIVADENEIRA J.

Cons. Prov . 3/3
Cons.Prov. 1/3
et Assist. Prov.
Cons.Prov. 1/3
Cons.Prov. 2/3
Superior 2/3

Zaircnsis
Zairensis
Zaircnsis
Zaircnsis
Quito 11

Aeyuatoriana

28 Aprilis
LEVESQUE J.L.
SARASOLA V.
C'ROATTO H.
SABADA E.
LUB B.
Van RUYVEN Th.
SOURAPHIEL B.
OOMS A.
PURAKAL V.
NETIKAT A.
BERETTA G.

Cons . Prov . 1/3
Superior 1/3
Superior 1'3
Cons.Prov. 1/3
Cons.Prov. 3/3
Cons.Prov. 2/3
Cons . Prov. 213
Cons . Prov . 2/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3

Lu/an 5°
Buenos Aires 1°

Berhampur I°
Madras II°
thosy 8°

S.A.F. Orient.
Argentina
Argentina
Portoricana
Aethiopica
Aethiopica
Acthiopica
Aethiopica
Indiac
Indiae
Madagascarensis
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NECROLOGIUM
Mart . - April., 1989
No NOMEN

CONDICIO

28

MEAGHER William J.
URAS Angelo
PURAS C. Nicasio
HUISMAN Henri
FUJAWA Franciszek
GERETTI Angelo
PETRI Elio
B1ICKLEY Bernard

29
30
31
32

VELAZQUEZ C. Carlos Sacerdos
Sacerdos
PEPARAIO Tito
WHOOLEY Edward T. Sacerdos
Sacerdos
VAN KLEEF Nicolas

33

DUGGAN Robert

21
22
23
24
25
26
27

Sacerdos
Frater
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos

Sacerdos

DIES OB. DOMUS
27. 3.89 Dublin 8°
30. 3.89 Chieri 5°
21. 3.89 Madrid 11
31, 3.89 Panningen 11
13. 3.89 Zmigrbd 24°
20. 4.89 Como 6°
21. 4.89 Cagliari 2°
17. 4.89 Twickenham
17°
22. 4.89 Andtijar 2°
2. 5.89 Siena 11°
23. 4.89 Perryville 10°
7. 5.89 Concepcion 201
27. 4.89 Rustrevor 7°

AET.

VOC.

90
76
71
78
58
82
80

71
55
53
61
40
58
60

77
50
86
89
52
78

61
29
66
61
32
61

T A B U L A S T A T I S T I C A C.M. ANNO 1988, DIE 1 IANUARII 1989
I Do- Ep,smus cop,

Sacerdotes

DP Fratres

TOT.SO- A'd a I
A d m i s s i
Stud.
TOT.
incorp. incorp. ad Sac. ad Fra. TOT. DALES CM ad Sac.
-

10

2

12
9
-

1

-

12

-

2

-

14

-

A AD

8

1

60

-

3

-

64

AET

3

1

15

-

-

2

18

7

2

MOZ

4

-

12

-

2

-

14

-

-

7

ZAI

-

28

-

4

-

32

15

-

15

76

14

3

17

1

1

-

-

27

12

-

12

2

-

-

-

14

9

-

9

-

-

-

-

47

20

-

20

-

2

-

-

55

3

58

3

3

-

-

22

2

115

-

9

2

128

32

4

36
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AAEQ

5

-

21

-

-

1

22

12

-

12

34

-

-

Defunct,
Sac Fra.

-

Tot

-

eo
eo
inc Sac.

-

14

-

CUG

r a n t.
Fra. TOT.

-

-

-

-

-

1

-

1

-

33

2

2

1

-

AMC

8

4

32

-

2

1

39

28

-

28

67

31

2

ARG

9

-

47

1

-

2

50

3

-

3

53

10

-

10

2

-

1

-

2

42'

1

-

1

-

-

36

2

2

-

-

-

1

-

FLU

14

CUR

9

3
3

91
72

FOR

51

2

9

CHI

5

-

18

-

-

11
3

2
2

-

107
80

5

46

-

18

2

6

1
-

21
2

128
82

40
36

-

3

49

5

-

5

3

-

6

24

6

-

6

-

-

-

-

68

2

4

3

-

64

4

4

10

2

-

2

12

-

-

-

-

-

-

80

28

-

28

108

57

4

61

2

-

1

1

9

1

10

73

18

1

19

2

2

1

-

1

9

8

45

-

45

1

5

-

1

-

4

-

3

97

-

13

7

120

CUB

5

-

10

-

-

-

MEX

20

1

66

-

5

8

PER

11

1

57

-

3

2

63

P

1

-

5

-

1

1

59

50

170

46

19

COL

20

OcC

21

-

169

-

20

7

196

5

2

7

203

40

-

40

1

ORL

23

-

235

-

10

5

250

10

5

15

265

56

2

58

2

1

5

-

NAn

8

-

4

-

6

1

50

-

-

-

-

-

-

-

1

-

MER

10

-

43

-

1

1

45

1

-

-

-

-

-

-

2

-

OCC

10

-

60

-

3

4

67

4

-

7

-

7

-

1

-

-

VEN

18

-

74

1

2

-

77

2

-

2

-

COS

3

1

12

-

2

-

15

5

-

Tot

216

18

1243

2

82

49

1394

194

14

ASIND

14

1

83

-

7

97

56

1

6

7
2M

20
57

154

26

26
5

-

5

-

1

-

-

446

15

461

21

20

22

2

89

1

90

9

4

1

-

PHI

12

SIN

4

1

60

-

4

3

68

32

6

38

106

115

-

115

-

2

-

-

-

27

-

2

-

29

3

-

3

32

-

-

-

-

1

-

4

57

-

19

10

290

159

8

167

457

321

2

323

9

8

2

1

6

-

18

-

6

1

25

4

-

4

29

13

1

14

1

-

-

-

BEL

3

-

12

-

2

-

14

-

-

-

14

-

-

-

-

-

2

-

PAR

19

-

148

16

4

168

-

6

1

2

4

-

TOL

1

-

94

8

-

102

4

-

Tot

4

EUAUS

13

1

14

182

6

105

-

-

3

-

-

GER

5

-

18

-

3

1

22

1

-

1

23

-

-

-

-

1

1

1

HIB

23

-

138

-

4

4

146

36

1

37

183

-

-

-

3

2

1

-

BAR

10

1

56

-

2

1

60

4

-

4

64

11

-

11

1

-

1

-

AE

22

-

128

1

6

-

135

6

-

6

141

92

1

93

-

-

-

-

MAT

21

-

166

-

26

3

195

18

1

19

214

167

-

167

1

2

5

-

SAL

1

105

-

12

1

118

10

-

10

1 8

0

-

0

-

HOL

8

2

99

-

6

-

107

-

-

-

107

-

-

-

-

-

2

1

HUN

1

-

27

-

8

-

35

-

-

-

35

-

-

-

-

-

2

-

NEA

17

-

85

-

8

2

95

20

-

20

115

76

-

76

-

4

3

-

-

ROM

11

1

73

1

5

-

80

4

-

4

84

6

-

6

-

-

3

TAU

14

-

105

-

14

2

121

2

-

2

123

33

-

33

1

1

4

2

JUG

9

-

50

-

5

1

56

5

-

5

61

3

-

3

-

1

1

2

LUS

11

1

51

-

3

-

55

4

2

6

61

73

-

73

-

-

2

POL

25

3

239

-

7

13

262

80

1

81

43

-

-

-

14

13

3

SLO

1

-

10

-

1

-

11

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

Tot

240

8

1622

2

142

1807

210

6

216

2023

510

512

22

26

38

OCAUL
TOT.

10
5

1.1.88 545

3

-

64

-

7

-

71

3

-

3

74

2

1

3

-

-

1

-

2

3313

4

261

94

3704

598

32

630

4334

1334

23

1357

55

57

63

1:

29

3328

4

273

101

3735

570

33

603

4338

1465

27

1492

59

49

68

1C-

Aetas med ia ; 1 968: 48,09
lncorporatl
969: 48,42
(absque Stud. 1 970: ?
1971: ?

1972:
1973 :
1974:
1975:

49,09
48,60
49,80
50,50

1976:
1977 :
1978 :
1979 :

51,69
51,92
52,03
52,07

1980:
1981:
1982 :
1983:

53,04
52,80
52,48
53,45

1984 :
1985 :
1986 :
1987:

53,77
54,60
55,03
55,90

1988: 56,26
1989: 56,49

T A B U L A S T A T I S T I C A C.M. ANNO 1988, DIE 1 IANUARII 1989
MINISTERIA

CONGREGATIONIS

III

1V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5673

-

-

-

3

-

12

-

2

-

I

II

CUG

-

MAD
AET
ZAI

4

-

-

5

AEQ

-

-

8

3

-

AMC
ARG

1

FLU

7 71-

CUR

-

19

S1

2

14 1+

5

VI

7 /2

VII

MISSIONIS SACEWDOTES DIAC.PERM. FRATRES
X

XI

XII

-

-

-

- /2

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

2

1

-

3

-

1

2
1

-

13 74
-

XIII

IX

VIII

-

1

1

-

-

4

-

-/1

2

2

2

-

1

2

-

-

3

7

-

- /2

8

40 2

12 / 1

-

1

2

35

15

-

-

-

3

3

3

_T2_ _ 6

2

-

-

1

3

1

1

4

2

-

-

1

1

-

1

1

CHI

24
6

1

-

1

COL

7/ 1

2

-

1

4

8/1

-/ 1

2 /2

-

FOR
-

12 /3

9
MEX

10

-

32 / 1

44 /3

12 /717

-

12 /2

-

-

-

4

-

12 / 2

-

2 8/4

-

21 / -

1

32 2

2

47 1•

6

3

91 / 11

2/1

2

72 /3

-

9-

1

-

18/ -

4

1

97 13

-

-

-

-

-

1

- 1

1 1

2 1

2

66 / 5

18

-

1

-

-/1

4

2

-

57 /3

1

-

1

- 1

3

6

5/ 1

14 / 1

1 8

19 1

-

2

10

- /2

17

-

-Fl

12 1

-

-

10

5

-

3

3

OcC

6

3

41 / 6

41 /2

2

-

3

14

ORL

5

13

37 /2

28 1

1

7

59 /3

1

-

15 / -

-

-

32

-

-

-

1

-

-

-

12 /2

-

-

-

6 0 /3

-

-

22

-

-

9/1

-

TOTUM

-

POR

NAn

XV

12

1

PER

25 / 1

4

XIV

3

1

57 1

9 1

5

169 /20

4 /1

27

235 10

41

-

4 3/6

MER

2 /1

1

21

2

-

-

2

-

-

3

1

-

7

3

1

43 / 1

OCC

1

7

14 /2

12

-

-

1

-

1

2

6

-

9

5 1

2

60 /3

VEN

1

1

31 1 *

10/1

-

1

20 / 1

1

2

-

-

4

COS

-

-

-

-

-

8

-

3

-

-

-

-

1

-

-

12 2

3

6

10

1

41

1

44

21

71

-

-

-1

4

1

-

26

-

12

1

2

1

3

1

-

1

1

IND
IDS

-

74

83/ 7

56 / -

SIN

-

-

A US
BEL
PAR

11 2

22/1

TOL

4

12

GER

-

2

HIB

7

4

BAR

-

2

-

-

3

26/1

-

-

-

-/l

-

-

1

-

-

2 /1

1

-

-

-

-

-.^

- 1

-

1

2

-

-

1

-

5 /2

1

-

9

5

-

-

-

1

9

5

4

20

17

3

4

7

7

1

1

-

-

24

8 3

2

3

3

-

-

1

2

-

1

3

-/3

1

2

-

11

7

15

3

32

-

3

8

-

1 2

1

1

5

1

-

17/1

1

-

-

10

-

1

-

7

-

17

-

1474

3

6

47/6

3
45 2

-

6

25 3*

1

16 2

1 /1

1

8

26/1

1

1

12

-/2
-/9

-

-

19

-

33/6

4

4

99 6

-

-

-

-

14 / --8

-

-

27/8

1

9

6

- T1-

4

1

85 8

-

8

--/2
_

1

5

73 6 *

3

14

-/6

8 /4

4 /1

9

105/14

2

/4

3/1

2

5

50 5

8

- 1

4/2

3

2

51 3

6

19

- 5

5

5

239 7

-

-

-

3

10/1

-

2

1
8/1- -/2

7/2
-/I
6

2

-

64 7

70

252 5 5 8-

4

-

42

4

4

40/1

SAL

2

-

43

3

HOL

-

-

33

-

-

-

3

3

HUN

-

-

13

-

-

-

-

-

NRA

14

3

21

13

4

4

1

-

ROM

9

-

13

11

-

-

-

3

TAU

8

5

16/2

7

2

3.

2

JUG

4

-

21

4

-

-

5

2

2

-

LUS

5

-

12

8

-

3

2

4

-

-

POL

8

39

1

-

14

2

5

SLO

-

- 128
3
-

A UL

2

2

0
27,83

-

12/3
1

10/1

-

-

-

---7-71

5

6

406 23

35

12,05 0,98

15
6

18/1

1

3-2 19
9,56.

141
3,94

3

TOTS 720* -3-5-F2
9,03

1,03 2,12

7,18 2,60

* = in columnar 1 Diac.Perm.; in computatione: 1
I-Missiones ad Christifideles
II-Exercitia spiritualia
II-Paroeciae,ministerium paroeciale
IV-Seminaria Nostrorum ac Cleri saecu.
V-Alia ministeria ad Cleri disciplin.

S

4

CAE

27/10

18
138 4

3

MAT

TOT F8-8-754
5,39 1,79

8/1 - ll

7
-

q

2/1

77 W

-- 271
-

•

7 9 2-756-*
9,73

127 1

VI-Missiones-Paroeciae ad Gentes
VII-Ministeria pro Filiabus Carit.
VIII-Institutio elem/media/sup/prof
IX-Ministeria Communicat. Social.
X-Studia specialia

-

166 / 26

a

1 6 5 712
---

3 3 1372 55*
102 -----

3,94 2,89

Diac. P erm .,vel 2,vel

128 7*

100,00

4 ad casus.

XI-Cappelaniae divers gen.
XII-Artificium, manual.-op.
XIII- Infirmi,senes ,conquies.
XIV-Administrat.prov.al.ge.
XV-Varia vel non definita
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NOTULES A PROPOS DE CES STATISTIQUES
A-I - Taux generaux et taux des variations dans les
ministeres
En quol et comment la C.M. "bouge " en fonction de l'ajustement de ses ministeres a la fin qui lui est propre ? Le tableau cidessous etablit les taux et leurs variations au debut des annees 1980,
1986 et 1989 qui correspondent aux annees des AG et a celle a michemin entre la derniere et celle de 1992.
Minist8res de la C . M. (pretres , diacres permanents et Freres)
et leurs pourcentages au Ier janvier des annees 1980, 1986, 1989

ministeres

1986

1980

Code/
Abs.

%

Abs.

1

129

3,23

230

11

81

2,02

III

1127

IV

445

%

Abs.

193

%

5,39

Abs.

%

1980189
Abs.

%

-37 -0,85

+64 +2,16

-4 +0,16

-17 -0,23

1,63

-21 -0,39

64

1,79

29,16

-54 +0,98

995

27,81

11,13

11,82

-10 +0,69

431

12,05

-4 +0,23

-14 +0,92
-4 +0,01

435

332

8,30

256

VII

167

4,18

148

Vlll

414

10,35

348
30

VI

Abs.

6,25 +101 +3,02

1986189

60

27

39

%

1989

28,18 1073

0,97

V

1980186

-78 -1,35 -132 -0,37

-12 -0,21

35

0,98

+8 +0,25

6,96

-76 -1,34

342

9,56

-86 -2,60

+10 +1,26

4,02

-19 -0,16

141

3,94

-7 -0,08

-26 -0,24

9,46

-66 -0,89

323

9,03

-25 -0,43

-91 -1,32

0,82

-11 -0,20

37

1,03

+7 +0,21

-4 +0,01

0,73

IX

41

1,02

X

86

2,15

81

2,20

-5 +0,05

76

2,12

-5 -0,08

-10 -0,03

235

5,88

264

7,17

+29 +1,29

257

7,18

-7 +0,01

+22 +1,30

XII

142

3,55

118

3,21

-24 -0,34

93

2,60

-25 -0,61

-49 -0,95

XIII

355

8,88

323

8,77

-32 -0,11

348

9,73

+25 +0,96

-7 +0,88

XIV

163

4,08

151

4,10

-12 +0,02

141

3,94

-10 -0,16

-22 -0,14

XV

243

6,08

136

3,70 -107 -2,38

102

2,85

-34 -0,85 -141 -3.23

XI

TOT.

3999 100,00 3680 100,00 -319 ±0,00 3578 100,00 -102 ±0,00 -421 ±0,00

Les variations signalees ci-dessus sont conditionnees par le chiffre global des confreres (pretres, diacres permanents et Freres)
adonnes aux divers ministeres. Ce groupe de confreres a diminue
de 319 pendant les 6 annees de 1980-1986; de 102 pendant les 3
annees de 1986-1989; pour l'ensemble de la periode des 9 annees,
1980-1989, diminution de 421 = 10,52%. Les ajustements dans les

-171ministeres sont fortement conditionnes par cette baisse.
a - Aspects positifs:
- Missions populaires: changement notable, mais faible au
regard de 1'importance de cc ministere. Une augmentation de 64
= 2,16%; chiffres qui cachent, d'ailleurs, des ambiguItes. Les Provinces donnent a l'expression "missions populaires ad Christifideles" des sens divers. Aussi, tant que les Provinces ne s'accorderont
pas pour dormer un meme sens a cette expression, les chiffres qui
s'y rapportent sont d'une valeur "relative".
- Les chiffres au ministere aupres du "Clerge", bien qu'ils
soient en diminution de 14, se soldent par une augmentation relative a +0,92. Cc pourcentage en apparence faible, signale toutefois,
un changement positif. Neanmoins, le chiffre recouvre deux realites bien differentes: les actuels 431 qui "travaillent pro Clero", se
repartissent ainsi: pour la formation des notres, 289 (dont 133 dans
les ecoles apostoliques et 156 dans les seminaires internes et scolasticats) et 142 pour la formation du clerge diocesain (dont 35 dans
des petits seminaires et 111 dans les grands seminaires). Dans une
classification des ministeres par grandeur decroissante des chiffres, celui "pour le clerge" se situe en 2e position. Un aspect positif a signaler.
- Missions "ad Genres": une augmentation de 10 en chiffres
absolus et en positif a + 1,26%. Mais ces chiffres sont d'une valeur
relative, car les Provinces donnent des sens divers au terme "mission ad Gentes"; pourtant au niveau des administrations ecclesiastiques des sens precis sont attribues a cette expression; cc nest
pas les cas chez noun.
- La diminution des confreres en ministeres "varia"ou "indefinita ", est notable; au point de vue numcrique c'est le changement
le plus gros: 141 en moins equivalent a 3,23%. Cela veut dire: beaucoup de confreres ont clarifie leur "ministere"; cette diminution
en chiffres est done, ici, un aspect tres positif.
- Une autre diminution a caractere positif: celle de ceux qui
s'adonnent a des travaux "manuels": 49 en moins = 0,95%. La cause
en est non pas tant la diminution des pretres qui "travaillent comme
des ouvriers manuels", mais au fait que ont ere attribues aux Freres des "ministeres" plus directement apostoliques que ceux designes par "ad omnia".
b - Aspects positifs quelque peu douteux
- Les effectifs dans le groupe IX (Education, ecoles, colleges,

- 172 universites) ont diminue de 91 = 1,32%. D'aucuns trouveront que
c'est positif car, dit-on, St. Vincent ne pronait quc "missions' ct
"seminaires" pour nos apostolats; d'autres, au contraire, penseront
que c'est negatif d'abandonner cet apostolat dans les centres d'education, car, du moins, en certains pays, c'est une oeuvre necessaire
ou fort utile aux "demunis".
- Diminution de 22 = 0,14% au groupe XIV (ceux qui travaillent dans les administrations de la C.M. ou d'autres etablissements).
D'un cote les administrations sont indispensables pour la bonne
marche d'une oeuvre de quelque envergure; d'un autre cote, c'est
dommage que des confreres, surtout pretres, soient occupes a des
travaux que des laics pourraient remplir tout aussi bien dans de
nombreux cas.
c - Sans changements significatifs
- Groupe V (aide au Clerge), moins 4. Its sont 35. Cette "aide"
comporte des contributions soit a la formation permanente, soit
a la predication de retraites spirituelles, etc. On pourrait ajouter
cc chiffre a celui de ceux qui travaillent directement a la formation des futurs pretres (des C.M. ou des diocesains); on aurait alors
un total de 466 "pro Clero" = 13,03% au "ranking" des actuels
ministeres des C.M.
- Diminution de ceux qui sont dedies au service spirituel des
Filles de la Charite. Leur diminution de 26 = 0,24% est en rapport
avec la diminution chez nos Soeurs.
- Legere diminution aussi au Groupe IX (Communications
Sociales); 4 en moins durant ces 9 dernieres annees; on voit que les
nouveaux textes des Statuts n° 12 et des Lignes d'Action 86-92 n°
11, 4° n'ont pas cause des changements sensibles dans la preparation de sujets a I'emploi des moyens de communication sociale en
vue de 1'evang6lisation.
- L'augmcntation de 22 au Groupe XI (Aumoneries) est due
au fait que ce groupe recouvre tout aussi bien les "aumoniers" des
maisons de nos Soeurs, comme aussi les "aumoniers" de colleges
ou des mouvements de jeunesse ou de laIcs.
d - Aspects negatifs
- Le ministere dans les "paroisses non ad Genres"reste, depuis
des annees, le premier des ministeres au point de vue quantitatif:
995 = 27,81 %. C'est un gros handicap pour nos missions itinerantes. Et c'est, malheureusemcnt, une "fausse image" de notre "voca-

- 173 tion" que les jeunes pergoivent. Sans doute, un gros effort a ete
Fait pendant ces 9 dernieres annees puisque nous avons une diminution de 132 = 0,37% de confreres en "paroisses". De plus, it y
a confusion puisque le Groupe III recouvre Paroisses a egalite avec
"les paroisses des diocesains", "paroisses dites missionnaires" (?)
et "eglises dediees au culte". Et, de plus aussi, contraintes a cause
des contrats passes avec les eveches, et I'evidente necessite dans
certains dioceses a clerge reduit.
- Le Groupe II (ceux consacres a "precher" des exercices spirituels) a diminue de 17 = 0,23. Dommage car ce ministere s'apparente a celui des "missions".
- Le Groupe X (ceux adonnes a des etudes speciales) a aussi
diminue de 10 = 0,03. C'cst regrettable car, semblerait-il, chaque
Province devrait compter parmi ses membres au moins un specialiste daps chacune des sciences dites "ecclesiastiques" ou "pastorales"; neanmoins, un signe encourageant, parmi Ics 76 qui poursuivent des etudes speciales, 6 sont des Freres.
- Un aspect qu'il Taut bien classer parmi les "negatifs", en
considerant Ics "chores" au point de vue quantitatif, mais non qualitatif. Le chiffre de nos "malades ou vieillards impossibilites pour
an ministere directeme nt acti f ", augmente toujours; ils sont maintenant 348. Par le nombre, c'est le troisieme ministere dans la C.M.
Bien stir, leur apostolat (prieres, acceptation des soulfrances, etc.)
a sa valeur redemptrice et bien des missionnaires "actifs" doivent
leurs "succes", clans une mesure que Dieu connait vraiment, a I'aide
mysterieuse de nos "malades ou vieillards impotents". En reconnaissance de ces "mcrites", et non seulement par urgences peremptoires, des Provinces ont fait de gros efforts pour mettre en place
des "maisons" ou des "centres medicalises" oa nos "malades et
vieillards impotents" peuvent etre mieux soignes.
e - La classification des donnees do nos "ministeres" nous
dirait que 5 of front des aspects positifs, 2 positifs avec des douses,
4 sans changentents signi ficatifs et 4 presentent des aspects negati fs. Somme toute, it nest pas impossible que d'autres, apres etude
des donnees, dressent un autre ordre de classification. Une meme
montagne peut etre envisages du sommet, do la base, par Pest ou
par l'ouest, et cc sera toujours la meme montagne. En tout cas,
numeriquement parlant, la classification est la suivante:
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III

Paroisses et ministere paroissial non ad
Gentes ..........................

995 = 27,81%

2

IV

Seminaires C.M. et du Clerge diocesain

431 =

12,05%

3

XIII Malades , vieillards impotents a un
ministere actif ...................

348 =

9,73%

4

VI

En missions "ad Gentes" ..........

342 =

9,56%

5

VIII

Dans 1'education ( ecoles , colleges, universites, etc) .....................

323 =

9,03%

6

XI

Aumoniers de tout genre ..........

257 =

7,18%

7

I

Missions populaires en pays "chretiens"
.................................

193 =

5,39%

8

VII

En service spirituel pour les Filles de la
Ch . .............................

141 =

3,94%

9

XIV

Ministeres " varia" ou "non definita "

141 =

3,94%

10

XV

Dans les administrations de la C.M. et
autres ...........................

102 =

2,85%

11

XII

En travaux " manuels " ou comme "ouvriers" ..........................

93 =

2,60%

12

X

En etudes speciales ...............

76 =

2,12%

13

II

"Donnant " des exercices spirituels . .

64 =

1,79%

14

IX

Dans les moyens de communication
sociale ..........................

37 =

1,03%

Aide au clerge en general , hors seminaires ..............................

35 =

0,98%

15

V

TOTAL 3578 = 100,00%

A-II - Conjonctures qui se repercutent sur les
ministeres

Quant au personnel qui y est "employe", je n'en signale que
les plus decisives:
1 - Les nouveaux pretres . J'en touche un mot a la notulc stir
"Nos Vocations" plus avant. Ici, it suffit de dire: a la "vitesse"
actuelle de nos ordinations sacerdotales, compte tenu de nos "ctudiants incorpores", les nouveaux pretres dans les Sept prochaines
annees, seront entre 55 et 60 par annee. Ce n'est qu'a partir de 1995
qu'on peut esperer un equilibre ou parite entre nouveaux pretres
et pretres decodes. Jusqu'alors on continuera I'actuel "decalage",
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2 - En effet, it y a trois ans (cf. VINCENTIANA, 2/1986, p. 191)
j'avais calcule une projection de nos deces jusqu'a I'an 2000: avec
2% d'erreur, de 1986 a I'an 2000, it fallait compter avec... quelques
1038 d6ces . Pour le " triennium " 1986-1989 , la proyection donnait
222 deces, or nos defunts ont ete dans ces trois annees, 219 (1986,
62 pretres et 5 Freres; en 1987, 68 pretres et 10 Freres et en 1988,
63 pretres et 11 Freres, un total de 219). De plus, Page moven, en
1986-1989, est passe de 55,03 it 56,49, une augmentation du 1,46.
Ces faits " inexorables " incident sur la conjoncture des ministeres.
3 - Les effectifs pour la "releve ". Ces effectifs sont connus, ce
sont uniquement nos "Vocations " en formation . Voir plus avant
la notule qui s'y rapporte . Pour connaitre le minimum requis pour
assurer seulement la releve des confreres qui feront defaut au cours
des sept prochaines annees, it faut etablir les rapports entre les
indices des taux des deces, des ordinations, des emissions des voeux
et des "abandons" comme aussi ceux de la perseverance aux divers
paliers de la formation (etudiants incorpores et "admissi "). J'en ai
pr6sente une etude de la situation au ler janvier 1983 (cf. VINCENTIANA, 3/1983, pp. 286-299). En I'actualisant au ter janvier 1989,
on a: malgre /'augmentation de nos "Vocations" depuis 1981, et les
724 actuellement en formation, it nous en manque encore 468 pour
assurer seulement la releve . Il y a six ans le chiffre minimum etait
720; la C.M. a donc fait un grand pas en avant, puisque pendant
ces six dernieres annees son "deficit" s'est reduit de 252 unites.
De ce train-la, et s'il n'y a pas des facteurs de destructuration, on
parviendrait au chiffre minimum requis por assurer cette releve,
viers I'an 1997.
En effet , comme on sait , la releve est assur6c dans une Congregation quand les effectifs en formation sont Ic 1/3 des effectifs
globaux . En ce moment -ci, nos effectifs en formation devraient titre
1192, et nous en sommes a 724. Cela pour / ' ensemble de la C.M.,
car, Provinces par Province , les "espoirs " de releve sont bien differents: 10 Provinces ont un " surplus" de "Vocations " pour assurer leur releve ; 2 sont au pair; une, officiellement est en " deficit",
mais, en realite , elle aussi a un "surplus "; 31 ont un "manque" qui
oscille entre 5 et 52 ; et 4 n ' ont aucun espoir de releve pour les sept
prochaines annees puisqu ' elles n ' ont aucun candidat " admis" ou
"incorpore".
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A-111 - Un complement de statistiques: les langues
dans la C.M.
Par "langues " j'entends ici celles qui, officiellement, sont
employees par les Provinces ou en communication avec d'autres
Provinces.
Au ler janvier de cette annee 1989, le classement par groupes
linguistiques et en considerant seulement les membres "incorpores", offrait cette repartition:
1 Anglais ............................... 1098 = 29,64%
2 Espagnol

............................. 1064 = 28,73%

3 Frangais .............................. 422 = 11,39%
4 Portugais

.............................

303 = 8,18%

5 Italien ................................ 299 = 8,07%
6 Polonais

.............................. 262 = 7,07%

7 N6erlandais ....................... . ... 107 = 2,89%
8 Slovene ...............................

56 = 1,51%

9 Allemand

............................. 47 = 1,27%

10 Hongrois

............................. 35 = 0,95%

11 Slovaque

............................. 11 = 0,30%
TOTAL 3704 = 100,00%

Autrefois, les communications dans la C.M. se faisaient en utilisant le latin ou le francais. Au moins depuis I'AG-68/69, it n'en est
plus ainsi, au niveau international. Commande le realisme des faits
et des situations. Les membres de la C.M. proviennent de 51 nationalites differentes et travaillent dans 71 pays differents. De-IA, pour
qui veut se faire comprendre ou comprendre son interlocutcur, la
necessite de connaitre plusieurs langues. Et d'autant plus que les
voyages, les reunions de tout genre, nous font un brassage frequent.
Comme directeur de la revue, je dois tenir compte de ces pourcentages pour la presentation des texes.
J'ai eu la curiosite de savoir a quel degre "linguistique" nous
etions. Une premiere recherche m'a donne ces resultats: au groupe
Prctres, Diacres Permanents et Freres, it y a, sur les 3704 "en
cause", si l'on peut dire, 2250 qui connaissent une seule langue
parmi les 11 "officielles" (assez nombreux parmi ceux-ci parlent,
de plus, des langues "locales"), 995 sont bilingues et 459 pat-lent
trois langues et plus; quelques uns sont polyglottes au superlatif
puisqu'ils arrivent a parler en 7 et en 8 langues, et it s'agit tou-
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des choses, nous devons lire couramment des textes en trois langues et, pour I'essentiel, en parser deux autres, sans compter le latin,
bien sur! Le plus polyglotte, ici, en est au niveau de sept langues.
Mais le "record", en termes sportifs, le detient un confrere qui,
parait-il, connait une quinzaine de langues et dialectes; c'est un hollandais, evidemment, puisque, c'est bien connu, ce sont nos hollandais les plus polyglottes. Bienheureux sont-ils!

B - Nos "vocations " augmentent ..., macs, qu ' en estil au juste?
a - Les quantites donnees
I - Les "vocations", chez nous dans la C. M., ont "battu leur
plein"au stir janvier 1956. A cette date on comptait: 981 etudiants
ayant emis les voeux et 598 ayant ete admis au seminaire interne
(dont 531 pour le sacerdoce et 67 pour titre Freres); au total 1579
= 25,95% des membres de la C.M.
2 - Au stir janvier 1966 la C.M. a atteint le chiffre Ic plus eleve
de ses membres au cours de son histoire: 6353 (i.e. 24 eveques, 4510
pretres, 556 Freres, 766 etudiants ayant emis des voeux perpetuels
ou des voeux temporaires, et 497 admis au seminaire interne). Donc,
a cette date nos "vocations" se decomposaient ainsi: 766 "etudiants"
et 497 "seminaristes" (de ceux-ci, 449 pour le sacerdoce et 48 pour
titre Freres); au total 1263 = 19,88% des membres de la C.M.
N.B. - Durant les 10 annees qui precederent Vatican II, nos
"vocations" ont diminuce de 316 = 20,01%.
3 - Au Ier janvier 1971, nos "vocations" etaient: 848 (i.e. 169
etudiants ayant emis les voeux et 679 au seminaire interne, dont
662 pour le sacerdoce et 17 pour titre Freres); ce total correspondait a 14,87% des membres de la C.M.
N.B. - A partir de 1971, a la constante diminution des "vocations" en chiffres absolus, et en chiffres relatifs au regard des
effectifs de la C.M., s'ajoute un "renversement de la vapeur",
si Von peut dire: les "etudiants" diminuent de beaucoup et les
"seminaristes" augmentent progressivement. Cc "renversement"
coincide avec la mise en application des decisions de
l'AG-1968-1969: on ne parse plus de "voeux temporaires", mais
de "vinculatio ad tempus" dont les modalites sont laissees aux
Provinces. Cette coincidence pout porter a penser a une relation

- 178 de cause a effet...
4 - Durant les annees 1971-1980, le "renversement" de ces
situations continue: les "etudiants" declinent rapidement et les
"seminaristes" augmentent par rapport aux chiffres des "etudiants", bien qu'ils diminuent en chiffres absolus.
5 - Le "creux de la vague " est atteint au ler janvier 1981. A
cette date nos "vocations " sont : 105 etudiants ayant emis les vocux
et 373 au seminaire interne ( dont 358 pour Ic sacerdoce et 15 pour
titre Freres); un total de 478 = 10,72% des membres de la C.M.
Depuis 1956, une periode de 25 annees , une diminution de 1101 =
69,72% , et, au rapport " vocations "/membres de la C. M., diminution a 15,23%.
6 - Durant cette annee 1981, une amorce de virage: augmentation progressive des "vocations", et qui n'a pas cesse jusqu'au
ler janvier 1989; augmentation aussi bien en chiffres absolus
comme en chiffres relatifs aux effectifs de la C.M. Le tableau suivant fait etat des evolutions au cours des annees mentionnees cidessus:
Annees
au ler
)anvier

Total
membres
de la C.M.

Total
des
"vocations "

% au rapport
"vocations"/
membres C.M.

1956

6083

1579

25,95

1966

6353

1263

19,88

1971

5699

848

14,87

1981

4457

478

10,72

1982

4466

531

11,88

1983

4431

555

12,52

1984

4421

590

13,34

1985

4399

616

14,00

1986

4348

638

14.67

1987

4349

673

15,47

1988

4338

704

16,22

1989

4334

724

1h.70

N.B.- 11 y a done " reprise" chez nos " vocations ". Depuis 1981,
unc augmentation de 246 = 51,46%. Un beau "score" qui peut
rejouir et encourager les confreres qui travaillent directetnent
a la "promotion vocationelle"... si on considere seulement les
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bloc, a une ventilation sectorielle , on constate qu'ils recouvrent des
segments fort differents. .
7 - En effet , les chiffres globaux des "vocations ", membres de
la C.M. (1) a titres divers, recouvrent les segments indiques dans
le tableau qui suit:
Annees

" Etudiants "

(au ler
janvier )

ayant emis
les voeux

1981

105

" Seminaristes" I"Admissi"

deja
pretres
1

pour le pour We
sacerdoce Freres

Total

Total

des
" vocations"

357

15

373

478

1982

93

2

416

20

438

531

1983

78

-

453

24

477

555

1984

82

1

483

24

508

590

1985

97

1

487

31

519

616

1986

105

2

495

35

532

637

1987

101

1

542

29

572

673

1988

101

2

568

33

603

704

1989

94

2

596

32

630

724

Ce constat m'amene a poser la question sur leur enjeu: " macs,
qu'en est-11 au juste de cette augmentation ?". Car, "that is the question ": ces "vocations" aboutissent-ellcs a leur objectif immediat,
la pretrise dans la C.M., ou l'emission des voeux qui la precede,
ou pour devenir "Frere dans la C.M."?
Une premiere approche, par comparaison entre les rapports
des deux groupes ("etudiants incorpores" et "seminaristes admis
pour le sacerdoce"), revele une distorsion symptomatique: leurs
ecarts sont inversement proprotionnels a la gradation des etudes
vers l'ordination sacerdotale. Le tableau de la page suivant indique ces rapports.
Pourquoi ces ecarts? Ceux qui ont vecu l'epoque 1954-1969, se
souviendront (cf. Constitut., 1954, n° 157) que les "admissi", apres
les deux ans de "probation" au Seminaire Interne, pouvaient emettre les voeux temporaires de trois ans; en cas de doute sur ]'aptitude du candidat, la "probation" pouvait se prolonger six mois
(1) Comme "vocations", n'entrent pas en ligne de compte, ici, les chiffres des "adspirantes" (eleves des ecoles apostoliques ou jeunes des groupes dits "vocationnels"), car les criteres pour identifier ces "adspirantes"
sont divers chez les Visiteurs. Les chiffres des "adspirantes" sont donc a
manier avec circonspection.
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Armies
( au ler
(au er

"Etudiants "
ayant
emis
les voeux

" Seminaristes "
admis
pour le
sacerdoce

Total en
formation
en vue de
la pretrise

% des

% des

incorpores

admis

1981

105

357

462

22,73

77,27

1982

93

416

509

18,27

81,73

1983

78

453

531

14,69

85,31

1984

82

483

565

14,51

85,49

1985

97

487

584

16,61

83.39

1986

105

495

600

17,50

82,50

1987

101

542

643

15,71

84,29

1988

101

568

669

15,10

84,90

1989

94

596

690

13,62

86,38

856

4397

5253

16,19

83,81

Total
1981/1989

encore, apres quoi, le candidat emettait les voeux perpetuels ou
devait sc retirer.
Ce systeme, en reduisant les chiffres des "admissi" et en augmentant ceux des "etudiants a voeux temporaires ou perpetuels",
donnait des rapports, entre les deux groups, tout a fait opposes,
a ceux presentes au tableau precedent. On etait passe d'un systeme
ou Ia selection primordiale se faisait pendant le Seminaire Interne
(avant 1954), au systeme qui, pensait-on, permettrait unc plus longue "probation" (trois ans de voeux temporaires avec une possible "rallonge" de six mois) et arriver, ainsi, a une plus solide maturite lors de 1'emission des voeux perpetuels. Faute d'etudes sur cette
periode 1954-1969, je ne suis pas en mesure d'en controler Ics resultats particularises annuels a cette epoque; je n'ai que les resultats
globaux deduits des Catalogues.
Le systeme actuellement en vigueur est different et diversifie.
11 est stipule au n° 54, § 1 des Constitutions de 1984: l'incorporation a lieu par 1'emission dex voeux (et ils sont uniquement perpetuels, n° 55, § 1); le temps de cette emission ne doit etre ni inferieur a deux ans, ni superieur a neuf ans, a compter de la date de
l'admission au Seminaire Interne. Ce systeme actuel offre,
semblerait-il, aux candidats et a leurs formateurs, des temps plus
longs pour s'assurer de ('aptitude des futurs "incorpores". De plus,
le Statut n° 23 donne a I'Assemblee Provinciale la faculte d'apporter de plus amples precisions relatives a 1'epoque opportune de
1'emission des voeux, tout en restant, evidemment, dans Ic cadre
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lours Normes Provinciales, precisent que les voeux de leurs candidate se feront a la fin de la 2e annee des etudes de theologie, ou
hien avant les cinq ans revolus a partir de l'admission au Seminaire
Interne.
Ce nouveau systeme, deja mis en place provisoirement par
l'AG-80, est probablement la cause principale de la distorsion des
rapports entre les deux groupes mentionnes. 11 y en a une autre:
plusieurs Provinces, desireuses d'une plus severe selection pour
l'admission au Seminaire Interne, exigent, pour y etre admis, que
leurs futurs seminaristes fassent un stage comme "postulants", ou
bien soient munis d'un grade academique, ou bien encore qu'ils
aient termine leurs etudes de philosophic. A ces deux causes
s'ajoute, de fagon permanente, celle de la selection "naturelle": des
candidats, en cours de route, font "demi-tour" ou bien sont "renvoyes". En consequence, les chiffres des "admissi" augmentent, et
non seulement par ('augmentation des "vocations".
Les temps de l'emission des voeux varient, done, scion les candidats et Ies Provinces. En ce qui concerne Ies pretres ordonnes
dans la pcriode 1981-1988, Ies deux tableaux suivants Ic montrent
en detail:
Annees ecoulees a partir de I'admission au Seminalre Interne Jusqu'a
1'emission des voeux ,

Annees
[coulees

1

2

3

pour les pretres ordonnes en 1981-1988

4

5

6

7

8

9

Etudiants
inc ea
ordonnes
pretres

1981

1

6

5

5

18

-

-

-

3

53

1982

2

2

5

24

8

6

1

2

3

53

1983

-

2

7

21

8

6

2

1

-

47

1984

-

9

7

IS

5

9

-

3

I

49

1985

-

2

3

16

2

5

2

1

1

32

1986

I

3

12

27

5

3

4

I

3

59

1987

1

5

7

19

6

8

2

-

-

48

1988

-

3

17

4

20

6

4

2

-

56

Total
%

5
1,26

32
8,06

15
3,78

10
2,52

11
2,77

397
100,00

63
131
69
61
15,87 33,00 17,38 15,30

N.B. - On peut constater que 5 ont emis Ies voeux sans attendre les deux ans minimum exiges par Ies Const.; ils en ont obtenu
la dispense en raison de leur age ou de leurs etudes anterieu-
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minimum, de leur admission au S.I.: par contre I I = 2,77% ont
attendu le temps maximum. Le groupe, le plus nombreux, se situe
a 4 ans (131 = 33,00%) et correspond au moins a la fin de la Jere
annee des etudes de theologie. Neanmoins, un groupe presque egal
(130 = 32,68%) a emis les voeux apres cinq et six ans de leur admission et qui correspond a la fin de la 2e et Y annee des etudes de
theologie. 11 y a eu done dans cette periode une forte tendance a
retarder la date de I'emissio n des voeux.
Le tableau qui suit en donne la confirmation:
Annees ecoulces it partir de l'emission des voeux jusqu'a
l'ordination sacerdotale , pour les pretres ordonnes en 1981-1988

ec^adeet

0

2

1

3

4

5

6

7

8

Etudiants
I ncorporis

9

pretres

1981

5

38

I

4

2

2

1

-

-

-

53

1982

6

20

14

6

6

-

-

-

-

I

53

1983

4

23

11

5

2

2

-

-

-

-

47

1984

8

22

11

5

-

1

2

-

-

-

49

1

I

-

-

32

1985

1

7

17

5

1986

8

17

29

5 -

1987

6

13

23

5

8

1988

8

26

17

2

6

Total
%

166 123
46
37
11,59 41,81 30,98 9,32

3,78

1,51

0,76

59

-

-

0,25

97
100,00

N.B. - Pour les nouveaux Pretres de 1981-1988, la tres grande
majorite (289 = 72,79%) a emis les voeux un an ou deux avant
l'ordination sacerdotale; un groupe (46 = 11,59%) qui, de plus,
a emis les voeux, recu le diaconat et la pretrise dans le courant
d'une meme annee. Une exception: une attente de 9 ans (avec
permission pour cause de sante).
On a, done, ecourte les temps compris entre 1'emission des voeux
et ('ordination sacerdotale. Pourquoi cc changement? Au niveau de
la formation, se repercutent les ecarts des temps compris entre
('admission au S.I. et I'emission des voeux signales plus haut. Et, de
plus, on accumule les causes du cycle precedent: exigences locales
ou regionales pour ('admission au S.I., les delais possibles stipules dans les Constitutions, etc. Et... poursuivent des "incerti-
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Le systeme en vigueur a cree, si j'ose dire, ou du moms a elargi
cnormement, une nouvelle "categoric" de membres de la C.M., non
juridiquement parlant, bien stir!, mais d'ordre pratique et de fait:
un groupe qui croft d'annee en annce, des jeunes ayant acheve leur
etape du S.I. et qui restent au stade des "admissi" plusicurs annecs
encore. Etape de transition, ou fourmillent des situations "ambigiles" ou des "points d'interrogation" sur l'objectif capital, !'emission des voeux, laquelle est necessaire pour recevoir les Ordres.
En allongeant cette periode de transition, on a voulu que !'emission des voeux soil le fruit d'une decision plus reflechie, plus libre,
comme resultat d'une plus solide maturite. Cependant, et les formateurs en savent quelque chose, cette etape de transition (on est
membre de la C.M., mais on nest pas "de" la C.M. a part entiere)
peut donner lieu a des attitudes "embrouillees" malgrc des "Bons
Propos". Les interesses eux-memes, parfois, et leurs formateurs,
souvent dans ces cas, auront du mal a dcnouer I'ccheveau des motifs
profonds qui poussent a retarder ('emission des voeux. Sans doute
le probleme nest pas nouveau, mais, avec Ic systeme en vigueur,
iI semble bien qu'il s'est amplifie. Et non seulement chez nous, mais
aussi d'autres Communautes s'interrogent a ce sujet (2).
Si, donc, nous avons, depuis 1981, une augmentation de nos
"vocations", elle est due, dans une certaine mesure, a cette epoque de transition allongee que je viens de mentionner rapidement.
En ce qui concerne les voeux, les deux "Ratio formationis" que noun
avons, sont plutot breves: celle pour le Seminaire Interne, les mentionne une seule fois quand it est dit: "il s agit de decouvrir la signification... de nos voeux"(3); celle pour le Grand Seminaire, trois
fois, quand it est dit: "vivre les voeux, soit cornrne preparation aux
voeux, soil comme reponse a !'emission"(4), quand it est dit: "l emission des voeux con firme et ren force !'engagement de consacrer route
sa vie au service, etc." et quand it rappelle les articles des Const.
& Stat. au sujet de ]'incorporation et de !'emission (5). On peut pcnser que c'est un peu "maigre" comme indications, meme s'il s'agit
de documents a portee generale. On comprend que les redacteurs
du deuxieme devaient "jouer" sur les deux possibilites: etudiants
de Grand Seminaire avec ou sans emission des voeux.
(2) Sur cette etape de transition, un article "Postnovitiate Religious Formation ", de Joel Giallanza, C.S.C., dans "Human Development ", vol. 10, n°
1, Spring 1989, pp. 22-26 (P.O. Box 3000, Dept, HD, Denvielle, NJ 07834);
tres utile, surtout aux formatcurs.
(3) cf. "VINCENTIANA", 3/1983, pp. 236, 254 272 ( texte anglais, franSais, espagnol).

(4) cf. "VINCENTIANA", 2/1988 , pp. 164, 192, 220 (texte anglais, espagnol, francais).
(5) cf. "VINCENTIANA", 2/1988, pp. 169, 197, 225, et pp. 181, 210, 238
(texte anglais, espagnol, francais).
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de cet article: ces vocations qui ont augmente, aboutissent-elles?,
et dans quelle mesure? D'ou cette seconde approche: la provenance
sectorielle des nouveaux pretres, toujours dans la periode etudice,
1981-1988:
Ordinations sacerdotales , par annees et provenance

Annees

Etudlants

Freres

deje

deja

incorpores

Incorpores

Seminaristes
ayant cmis
lee voeux et
ordonnes dans
Is mime annee

Total

des nouveaux
pritres

1981

48

-

5

1982

47

-

6

53

1983

43

-

4

47

1984

41

1

8

50

1985

31

1

1

33

1986

51

1

8

60

1987

42

1

6

49

1988
Total
%

48
351
87,31

53

1

8

57

5
1,25

46
11,44

402
100,00

N.B. - Ces trois indices revelent trois "distorsions": l'origine
normale des "nouveaux pretres" devrait titre celle des "etudiants
incorpores aux annees precedentes"; un candidat "admis au S.I.
pour titre Frere" et qui, ensuite, se prepare a devenir pretre,
comme dans les cas des 5 de cette periode, declenche des situations "anormales" au cours de I'etapc de transition. Enfin, I'accumulation de l'emission des voeux et de la reception des divers
Ordres, Presbyterat inclus, au cours dune meme annee, ne vas pas
sans "distorsions", pour ccs candidate et leurs communautes.
8 - Les pages precedences ne sont, somme toute, que des preliminaires pour la question de fond de cette article: les degres de perseverance de ces "vocations ". Ces preliminaires etaient indispensables pour clarifier les donnees de la question. Maintenant, au
stade de cette recherche, on peut essayer, non sculement de mesurer les resultats de la perseverance, mais aussi d'avancer des hypotheses qui pourraient les expliquer.
La mesure de la perseverance dans les trots categories , "eiudiants incorpores", "admissi pour le sacerdoce"et "adrnissi pour-
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suivent:
Volet no 1
A) - "Ratio" de ('evolution des "incorpores ", par annees revolues
Augmentation

Diminution

aolrepr

Anoka

Ordon- Dispennes
ses des
janvier
pretres voeux

Dece
des

Fugi•
ti s

Nou•
veaux
incor•
pores

-

Fugitifs
retour•

Reca•
..
Peres

iacorp.
au 31
decemb.

nes

sox
Slat.

38

-

-

93

1981

105

48

2

-

1982

93

47

4

-

4

40

-

-

78

1983

78

43

4

-

-

44

-

7

82

1984

82

41

-

-

-

41

4

11

97

1985

97

31

2

1

1

43

-

-

105

1986

105

51

4

-

-

50

1

-

101

1987

101

42

3

1

1

47

-

-

101

-

94

18

1988

101

1989

94

Total

48

2

-

-

43

-

351

21

2

6

346

5

Augmentation: 369

1981/88 105 Diminution: 380

94

B) Perseverance au cours de etudes:
- ordonne' pretres ( 1981-88)
- continuant etudes au 1-1-1989

351
94
445 =

- n'ont pas continue .......

29 =

93 , 88% ont persevere
6,12%

474 = 100 , 00%

Wont pas
persevere

C) Sont parvenus au "but" du sacerdoce:
- "incorpores" au 1-I-1981 .

105

- "incorpores" en 1981-1988

369
474 = 100,00%

- ordonnes pretres ........

351 = 74, 05% onatteintlebut

- n'ont pas atteint le "but"

29 =

6,12%

- continuent vers le "but"

94 =

19,83%

N.B. - La perseverance des"etudiantsincorpores " durant les

- 186 annees 1981-1988, se situe a 93,88%. Un fait stimulant, en particulier, pour les formateurs. A ce niveau de la formation, it semble, done, que le systeme actuel a ete "payant"': en allongeant
les temps de ('emission des voeux, une maturite plus solide
aurait ete acquise. Toutefois, une contre-epreuve pourrait nous
renseigner davantage: une etude sur les "attitudes de perseverance" de ces 351 nouveaux pretres dans la meme periode
1981-1988. Je ne pretends pas la faire ici; je signale seulernent
un fait: parmi ces 351 nouveaux pretres de ces huit dernieres
annees, it yen a 17 = 4,84%, qui, deja, "ne sont plus de la C.M."
ou "sont en instance d'en sortir", ou ont obtenu la "reduction
a I'etat laique". Des "situations" pareilles, tres peu d'annees
apres la reception du sacerdoce, ne pcuvent que susciter des doutes sur la "maturite" acquise.
- Une autre observation : dans les trois dernieres colonnes du
groupe " diminution ", it y a 21 "dispenses des voeux " et 6 "fugitifs". En precisant , it faut dire que, parmi ces 21 "dispenses"
on compte 5 diacres qui ont obtenu la dispense "AOO" (reduction a I ' etat laique ) et que parmi les 6 "fugitifs " (i.e. absents de
fagon illegitime ), it v a aussi un diacre. qui d'ailleurs reste encore
clans cette " situation " , tandis que les autres 5 "fugitifs" sont
"retournes au bercail ". Done, ici aussi , surviennent des doutes
sur la maturite " acquise " lors de 1 ' emission des voeux. D'autant
plus que , en poussant la "decortication ", on constate: "flanchent " plus tot ceux qui ont emis les voeux au plus tard.
- Enfin, deux clarifications: les 2 decedes sont comptes au rang
des "non perseverants" a cause des ajustements d'ordre statistique; et les 18 "recuperes aux Statistiques" sont des etudiants
dont les noms avaient "saute" dans les registres des annees mentionnees.
,
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REQUIRED FOR SUCCESSFUL ADAPTATION
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- 187 Volet n° 2
A) - "Ratio " de ('evolution des "admissi ", pour la pretrise
Augmentation

Diminution

Annees

Admissi
Ont emis les voeux
au ler

Janvier

Pretres

Seminaristes

Semina •

ristes
retires

Decedes

N ouveaux
" admissi"

Admissi
au 31

decemb.

1981

358

1

43

72

-

176

418

1982

418

I

46

100

-

182

453

1983

453

2

48

60

-

141

484

1984

484

1

49

102

-

156

488

1985

488

1

44

93

-

147

497

1986

497

2

58

63

-

169

543

1987

543

1

53

91

2

174

570

1988

570

2

51

101

-

182

598

1989

598
11

392

682

2

1327

Total
1981/88

358

Diminution: 1087

Augment.: 1327

598

B) Perseverance comme "admissi":
- ont emis les voeux (1981-88)

403

- continuent comme admissi
(1-1-1989) ..............

598

- se sont retires .........

1001 =

59,41 %

684 =

40,59%

ont persevere

1685 = 100,00%
C) Sont parvenus au "but" de 1'emission des voeux:
- "admissi" au 1-1-1981 ...

358

- nouveaux admissi ......

1327
1685 = 100,00%

- ont emis les voeux ......

403 =

23,92% on atteint le but

- se sont retires .........

684 =

40,59%

- continuent comme admissi

598 =

35,49%

N.B. - Tous les 11 pretres (7 diocesains, 3 ex-CM et un religieux) qui ont ete admis au S.I. ont persevere jusqu'a 1'emission
des voeux. Ce chiffre de 11 contraste fortement avec les chit-
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recrutement pour le S.I. parmi le clerge diocesain est reduit au
minimum.
- Un autre contraste: le seminaristes qui se sont ou ont ete retires du groupe des "admissi" (682) sont bien plus nombreux de
ceux qui ont emis les voeux (392): rapport de 1,73 des premiers
sur les seconds. Possibles causes: une forte selection apres
I'admission au S.I. precedee d'une faible selection avant
l'admission.
- Troisieme contraste: les emissions des voeux, par annee, sont
d'un minimum de 43 a un maximum de 58, et les arrivees des
nouveaux condidats d'un minimum de 141 a un maximum de
182; par contre, parmi les candidate qui se sont retires le minimum de 60 s'oppose a un maximum de 102. Ces ecarts indiquent,
a tout le moins, a queue periode de la formation se situent ses
principaux problemes.
- Pour les 2 decedes, meme observation que plus haut: sont
consideres "non perseverants" a cause des ajusternents statistiques.
- On remarquera que des 1327 nouveaux " admissi " depuis le
debut de 1981 sont deja elimines , fin 1988, a 51 ,54%, i.e. 684.
Un taux de "departs " eleve? 11 faudrait connaitre les causes de
ces "departs " pour pouvoir donner une reponse valable.
- Les deux volets precedents font etat de deux aspects: celui de
la perseverance des "admissi" des annees 1981-1988 plus ceux
encore en "course" au debut de 1989; et 1'autre aspect, celui de
1'arrivee au "but"qui fixe le taux definitif de la perseverance en
cette periode de la formation.
- Le taux de la perseverance (59,41 %) est quelque peu inferieur
a celui des annees 1955-1969, i.e. 62%. Par contre le taux de ceux
qui ont atteint le "but" de 1'emission des voeux (23,92%) est bien
plus bas au regard du taux des annees 1955-1969, qui etait a 51 %.
Les changements d'attitude ou les comportements des candidats
a 1'echeance de ce temps de "probation" coincident avec l'introduction du systeme en vigueur aujourd'hui concernant l'espace
de temps d'habilite pour 1'emission des voeux. Evidemment,
coincidence ne veut pas dire cause unique.
- Chez le groupe des "admissi pour etre pretres", l'interet du
"rendement" se porte, non pas tant sur le taux de la perseverance a l'emission des voeux (23,92%), que sur le taux de l'arri-
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"etudiants incorpores" a etc 74,05%. On peut, done, calculer,
soit par la correlation de ces taux, soit par la mensuration de
l'effritement annuel des cohortes, les taux du "rendement" final.
En arrondissant les pourcentages, pour les traduire en chiffres
absolus, nous avons eu, et pour les annees 1981-1988 : sur 100
candidats qui ont etc admis au S . I., seulement 24 ont emis les
voeux , et, au bout de sept ans , 18 sont devenus pretres; ceux qui
ont "disparu" en cours de route ont etc 82.
D'aucuns peuvent trouver que le "dechet", ou les "departs",
est trop eleve au regard des moyens spirituels, materiels et en "hommes" (formateurs) investis dans la formation de nos pretres de la
periode etudiee ici. Neanmoins it ne faudrait pas croire que nos
"resultats" font "pic`tre figure" si on les compare aver ceux obtenus chez les grands seminaires diocesains et des religieux. Depuis
1969, le Bureau Central de Statistique de l'Eglise au Vatican en fournit annuellement les donnees. Or, pour les eleves de philosophic
et theologie des grands seminaires diocesains, le taux des ordinations a etc, pour les annees 1981-1987 (pour l'annee 1988, on ne dispose pas encore des chiffres), de 14,15%; pour le groupe des Religieux au meme niveau des etudes plus les novices, le taux a etc de
19,37%; taux toujours a niveau mondial. Notre taux se situe entre
les deux, a 17,77%, tres voisin de celui de ('ensemble des Religieux.
Le phenomene du manque de "perseverance", ou si on veut des
"departs", est done un phenomene mondial (6); phenomene "normal" dans un processus de selection. Mais le "nouveau" dans cc
phenomene est la baisse des taux par rapport a la decennie avant
1969 (7).
Cc phenomene ne doit pas nous faire oublier I'autre face du
probleme qui, me semble-t-il, est nouvelle pour nous: a ('augmentation des " admissi " n'a pas sulvi une augmentation des "etudiants

(6) Phenomene tres peu etudie, meme dans les livres ou les revues specialises et, fait assez curieux , meme aussi dans des Congres sur les Vocations, comme celui " mondial ", a Rome en mai 1982, ou bien dans I'Assemblee des Superieurs Generaux tenue a Villa Cavalletti, pros de Rome, en
novembre 1982 et dont le sujet etait precisement "Les Vocations". On prcfere parler de "crise dc vocations" et des moyens d'y faire face; on elabore
des plans strategiques, sans toucher, m@me du bout des doigis, cc probleme
des "departs". Et pourtant, des alertes avaient etc lanc6cs deja en 1958 (cf.
abbe J. Dellepoort, dans "Sociologic des Vocations", pp. 121-123, Casterman, Tournai , 1958, et en 1965 par M. Lcclcrq O.M.I., dans "Les departs avant
les voeux definitifs " dans '74 Vocation, eveil et formation", pp. 277-292, Edit.
du Cerf, Paris, 1965.

(7) Au niveau mondial, je n'ai pu obtenir des chiffres precis, seulement
des taux generaux qui oscillent entre 45 et 55%.
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"probation" et du "sur-place" quant aux effectifs des "vocations
incorporees". Je parle ici sur des faits globaux de la C.M. Evidemment, une etude sectorielle, par continents et, surtout, par Provinces, nous offriraient des donnees fort contrastantes. Si les Provinces, au moins par le truchement des groupes des formateurs et des
promoteurs des vocations, s'attellent a cette etude sur leur "terrain", elles en tireraient sans doute des renseignements plus precis. Mon etude ici est a portee generale et valable pour l'ensemble
de la C.M. J'ai donc omis toute allusion a une Province ou a des
groupes de Provinces. Mon but est stimuler ceux qui veulent "penser la C. M." sur un probleme concret en fournissant des donnees
precises, au -deli des repetitions oiseuses de generalites "au petit
bonheur".
Volet no 3
A) - "Ratio " de l'evolution des "admissi", pour titre Freres
Diminution

Admissi
Annees

au ler
)aovier

On( emis
les voeux

Augmentation

Se sont
retires

Nouveaux
admissi

Admissi

au 31
decemb.

1981

15

3

1

9

20

1982

20

1

5

10

24

1983

24

4

6

10

24

1984

24

2

2

II

31

1985

31

3

5

12

35

1986

35

2

6

2

29

1987

29

5

2

Il

33

1988

33

2

2

3

32

1989

32
22

29

68

Total
1981/88

IS

Diminution: 51

Augm.: 68

32

B) Perseverance comme "admissi"
- ont emis les voeux (1981-88)

22

- continuant au 1-1-1989 . .

32

- retires ou partis (1981-89)

29= 34,94%

54 = 65, 06%

83 = 100,00%

ont persevere

- 191 C) Sont parvenus au "but" de 1'emission des voeux:
15
- "admissi" au 1-1-1981 ...
68
- nouveux admissi 1981-88
83 = 100,00%
- ont emis les voeux ......

22 = 26, 51 %

- sont partis ou retires ...

29 = 34,94%
32 = 38,55%

- continuent comme admissi

arrives au but

N.B. - Un rapport de 1,31 entre les "partis" et ceux qui ont
emis les voeux, plus faible quc celui du groupe "admissi pour
le sacerdoce" (1,73), indice dune evolution plus assuree chez le
groupe "pour etre Freres". Et la confirmation: le taux de perseverance "en cours de route" de cc groupe et les taux de perseverance jusqu'a atteindre le but, 65,06 et 26,51 %, respectivement,
sont quelque peu superieurs a ceux du groupe des "admissi pour
le sacerdoce" (59,41 et 23,92%). Pourquoi cette Legere difference
a faveur du groupe "pour Freres"? Serait-ce qu'en "travaillant"
sur peu de candidats, la formation a un rendement plus efficace
qu'en "travaillant" sur des groupcs plus nombreux? Je ne puis
repondre, n'ayant pas etudie la question. Jc sais bien que des
strategies opposees sont ou ont ete appliquees: Tune qui dit qu'il
vaut mieux commencer par des grandes quantites pour avoir
plus de chances de choisir la qualite; et I'autre qui assure, c'est
plus rentable et stir commencer par une bonne selection des le
debut et travailler ensuite sur des quantites plus petites mais
de qualite plus etoffee. Je rappelle qu'en theorie on se prononce
pour le dicton: "preferer la qualite a la quantite", mail, dans
la pratique, on subit souvent 1'eblouissement de la quantite.
- Un fait a signaler: depuis 1985, Ic chiffre des "admis pour
Freres" reste stable aux alentours de la trentaine; depuis 1981,
leur nombre est passe de 15 a 32, une augmentation de 17 =
113,33%, tandis que le groupe "admissi pour etre Pretre" a cu,
dans la meme periode, une augmentation de 240 = 67,03%. Des
faits susceptibles de mener a des reflexions.
Synthese des trots volets
Taux de perseverance en "cours de route " et a I'arrivee au "but"

Volets

Categories

Perseverance
en cours de route

Perseverance
a I 'arrivee au "but"

Oui

Non

0111

Non

93,88

6,12

74,05

25,95

Volet I

Etud. incorp.

Volet 2

Admis/Pretrise

59,41

40,53

23,92

76,08

Volet 3

Admis!Freres

65,06

34,94

26,51

73,49

- 192 Telles sont les quantites donnees du probleme. Le probleme
qui se pose a la C.M. est clair: pourquoi , ayant augments les
"admissi ", 11 ne s'en est pas suivi une augmentation proportionnelle des " etudiants incorpores "? C'est aux temps de la "probation"
des "admissi ", et non pas tant aux temps de la formation des "incorpores", que le probleme de la "perseverance" se pose.
En theorie, it serait facile d'y repondre: it sulfirait de depouiller les dossiers des 733 (22+682+29) des candidats qui sont "partis" au cours de la periode 1981-1988; etablis les parametres des
"motifs" ou des "causes" des "departs", on aurait immediatement
le diagramme des resultats.
En pratique, l'enquete prealable et les etudes qui s'en suivent
ne sont guere faisables: sauf les dossiers des 21 incorpores qui ont
obtenu la demission des voeux, tous les autres se trouvent, non pas
a la Curie Generale, mais aux archives des Provinces. 11 faudrait,
done, mettre en place un mecanisme et quelques personnes pour
porter a terme une telle entreprise...
Donc, vu que je suis impuissant a pouvoir donner une reponse
objective a la question qui motive cet article, j'en Buis reduit a formuler des hypotheses d'explications.

Quelques hypotheses d'explications aux quantites donnees
- Un prealable: je n'oublie pas que dans toute "vocation" it
y a une action divine (1'appel de Dieu) et une action humaine
(reponse ou non reponse de l'homme a cet appel). Les statistiques,
comme d'ailleurs la sociologie, n'ont pas prise sur faction intime
de l'Esprit-Saint, comme aussi sur les motifs profonds des comportements des hommes. Neanmoins, ]a statistique et la sociologic etablissent le compte reel des faits sociaux et en etudient les
relations qui en decoulent; une "pastorale" sans statistique est une
pastorale "aveugle".
1 - Du cote des individus:
- Fragilite ou inconstance des jeunes face aux difficultes;
emportes par un ideal chimerique de don absolu et immediat, ils
succombent au "prosaique" des "petits pas" a accomplir au Seminaire Interne; it peut s'en suivre, d'abord, une "deception" et, tot
ou tard, "on rebrousse chemin".
- Atermoiement ou manque de generosite des jeunes pour
faire des choix "definitifs pour toute une vie"; attitude qui contrasts

- 193 avec une reelle generosite et un enthousiasme debordant d'activites pour accomplir des actes de devouement ou d'apostolat, pourvu
qu'ils soient de courte duree.
- Deceptions des jeunes quand ils constatent que la vie reelle
soit aux temps de formation, soit dans le "vecu" quotidien chez les
C.M., est parfois, fort differente de la "vision edifiante" que lour
avait fait "entrevoir" une "propagande vocationnelle" surchauffee.
- Tiraillements ou tensions qui peuvent surgir chez les jeunes apres avoir participe a des "missions" parmi les pauvres, ou
hien au retour des stages chez des communautes de la C.M.; on
garde au fond du coeur les "images" des situations decouvertes personnellement et on se rebiffe d'avoir a "perdre du temps a etudier
des themes ou des traites esoteriques", ou bien on se dit "qu'une
chose est la C.M., exposee dans les Constitutions et autre chose une
C.M. qui "traine la patte"; d'ou, pour un jeune ardent et sincere,
mais un tantinet "deboulonne", la tentation d'un "depart liberateur".
- Tensions et "piaffements" des jeunes, surtout des moins jeunes, qui avaient deja assume des responsabilites sociales, ou apostoliques, et qui se trouvent, comme des "gamins", soumis a des
"minuties tracassieres".
- Des jeunes qui voient, et jugent, en quoi differe une action
pastorale d'un C.M. d'avec celle d'un cure diocesain dans une
paroisse; n'y trouvant guere des differences, "a quoi rime titre de
la C.M.?".
- La plupart de ces hypotheses sont colportees par les "ondit". Quel fondement ont-elles? Je n'en sais rien. Tant qu'on ne
s'assujettira pas a une etude serieuse on peut continuer a repeter
des "slogans", et cela donne "bonne conscience", et des "alibi" sont
a la portee des mains pour se dispenser d'etudier la question. Par
exemple, on ressassera: les jeunes d'aujourd'hui manquent de suite
dans leurs projets de vie, parce qu'ils sont conditionnes par une
ambiance qui suinte l'hedonisme, pousse a la consommation des
biens materiels, recompense 1'efficacite, etc. On comprend que,
immerges dans cette ambiance, les jeunes sont attires un jour ou
l'autre par ces miroitements. Qu'en est-il au juste de ces remontrances? Car le fait est que les "vocations" augmentent, pas beaucoup certes, mais augmentent de par le monde et certainement elles
ne manquent pas chez les Ordres ou chez les Congregations dont
l'image qu'ils offrent a tout venant est mieux accordee aux intuitions des Fondateurs et a la conjoncture actuelle des besoins du
"peuple de Dieu". Les "departs" s'expliqueraient-ils parce que nos
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bien qu'ils ont percu une "image estompee de noire vocation" par
les traits etales qu'en donnent nos vies? Malin qui pourrait l'affirmer sans se pencher serieusement sur cc probleme des "departs".
2 - Du cote de 1'Institution:
- Une tendance a "fermer les yeux" sur certains defauts des
candidats: "nous avons si peu de candidats qu'il ne faut pas faire
trop la 'fine bouche'; on aura le temps de corriger ces defauts' ; c'est
l'application a rebours du dicton mentionne plus haut: "commencons par la quantite, les moutures successives noun donneront la
qualite". Donc, selection deficiente des le debut.
- Une tendance a temporiser pour faire front a d'evidentes
necessites d'eliminations: on caresse l'espoir que tout s'arrangera
avec "patience et longueur de temps". Et, dans ces cas, comme dans
hien d' autres, tine certaine pression qui vient de personnes interessees au candidat.
- Des candidats qui sont " suivis" d'un peu loin , ou qui sont
"ecoutes" dune oreille distraite.
- Un contraste entre la "valeur" des professeurs que certains
de nos jeunes croient reconnaitre quand its frequentent les cours
de philosophic ou de theologie au dehors de chez nous, et, au retour
a la maison, jugent que lours formateurs sont de qualite moindre.
- Prolongement du contraste precedent: les etudiants comparent la rigueur scientifique des professeurs d'universite avec la
"faiblesse" ou la "mievrerie" des le4ons des matieres "vincentiennes" revues chez eux.
- Des moderateurs (formateurs) qui ont, ou se trouvent, du
travail hors de la maison de formation et, de cc fait, ne s'occupent
pas a "full time" de leurs "admissi" ou etudiants restes "admissi"
bien des annees apres lc S.I.
- Des moderateurs au-dessous de leur tache, bien que remplis de bonne volonte. Its l'avaient acceptee par obeissance, puisque d'autres confreres plus competcnts s'etaient "esquives" d'une
tache manifestement difficile.
- Certains faits qui montrent que la maison de formation, ou
ceux qui en sont, ne jouissent pas de la faveur des autres maisons,
ou confreres de la Province.
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car, c'est clair, it ne s'agit que d'hypotheses d'explications. Seule
une etude poussee a fond , pourrait nous donner une reponse a cette
lancinante question : pourquoi nos "admissi " augmentent d'annee
en annee , depuis 1981, et , cependant , le chiffre des "etudiants incorpores " reste stationnaire?
Je me suis efforce de clarifier les donnees du probleme. Mais
l'inconnue demeure. 11 y a du "pain sur la planche" pour les chercheurs et, en particulier, pour les formateurs. 11 y va beaucoup de
1'avcnir de la C.M.

C - Les Freres , hier et aujourd'hui

I Au temps de St . Vincent
1 - L'evolution selon les chiffres
J'ai essaye de la connaitre. Je ne suis pas sur d'y etre parvenu,
car it y a bien des vides dans les sources dont je dispose. En particulier, combien de Freres "incorpores" durant cette epoque ont
obtenu la dispense des voeux avant le 27 septembre 1660?
Malgre tout, voici le resultat, forcement provisoire, de ma
recherche.
A partir de 1627 et jusqu'a "la St. Mathias" de 1642, les candidate "admis" au Seminaire Interne "pour etre Freres" ont etc 26.
"Seminaire Interne" au sons large jusqu'a 1637, date a laquelle a
etc mise en place ('institution dite par la suite, "Seminaire Interne".
A partir de "la St. Mathias" de 1642, et jusqu'a la mort de St. Vincent, 172 candidats ont etc "admis"; au total, au temps de St. Vincent, ont etc "admis pour etre Freres" 198 candidats (8).
(8) Scion le tom . I des "Circulaires des Sup . Gcner .", Typo. Charnerot,
Paris, 1877, p . 2, ils auraient etc 196; chiffre quc reproduit Allou dans son
" Histoire de la C . M.", dans "Annales C.M.", Paris, tom . 89, Paris, 1924, p.
74, et Goyaux dans son " Histoire de la C . M.", Grasset, Paris, 1938, pp.
123-124 . Mais scion " Notices ..." I, Imp. Dumoulin , Paris , 1881. pp . 493-509,
ils seraient 191. Et scion Coste dans "Notices ...", V, Supplement, Imp.
Dumoulin, Paris , 1911, pp. 9-640 , on en aurait 200; ncanmoins , Coste fait
erreur car it rcpetc Lhouistrc Robert et Louistrc Robert qui est Ic mcme
individu d ' apres les dates , et classifie " coadjuteur" Seguin - PatrocleGuillaume qui etait clerc . Ayant contrfile la liste de Coste , j'en reste au chiffre
de 198, bien que Roman dans " S. Vicente de Paul " I, Biografia , BAC, Madrid,
1981, p . 285, disc qu ' ils ont etc 189.
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ont emis les voeux et, de ces derniers, 7 sont d6c&d6s, 65 Wont pas
emis les voeux.
Au 27 septembre 1660, la C.M. comptait, donc, 21 "admis pour
etre Freres" et 105 Freres "incorpores". Cc chiffre de 105 est quelque peu douteux, car on ignore les "dispenses des voeux", si tant
est qu'il y en a eu; de meme it se pourrait que le nombre des decedes connus, 7, soit plus eleve. Si on parvient a etablir des donnecs
dans ces deux cas, le chiffre 105 diminuerait d'autant (9).
En attendant de pouvoir combler les vides signales, voici 1'evolution: voir le tableau de la page suivante.

N.B. - Du 27 septembre au 31 decembre 1660 , deux autres candidats ont ete admis au S.I.
- Parmi les 105 incorpores au 27 septembre 1660, on connait
la date du deces de 15: Patte , 1664; Chefdeville , 1668; Renard
et Bouon , 1669; Gautier Christophe , 1671; Veronne et Julies
Pierre, 1676: Dubourdieu , 1677; Le Dore, 1680; Baucher Eloy,
1684; Ducourneau , 1686; Francillon , 1688; Grenon, 1693;
Delorme, 1702 , et Meusnier Jean , 1720; celui -ci avait 101 ans dont
77 de vocation.

2 - Perseverance
a) Admis (1627- 27.9.1660) ....

198 = 100,00%

- ont emis les voeux ......

112 =

- n'ont pas emis les voeux

65 =

56,56% ont atteint le but
32,83%

- continuent "admis" .....

21 =

10,61%

b) Etat au 27 septembre 1660:
- ayant emis les voeux ....

105 = 53,03%

- incorpores decedes .....

7=

3,53%

- retires ................

65 =

32,83%

- continuent "admis" .....

21 =

10,61%

- total admis (1627-1660) . .

198 = 100,00%

(9) S. Poole dans "An History of the C.M.", 1973, p. 26 affirme, sans
indiquer ses sources, qu'a la mort de S. Vincent, les Freres etaient 52, sans
autre precision, s'il s'agit "avec voeux" ou simplement "admis" au S.I.
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A nne es

I ncorpores

I dcce d s s

Ad m i s

Tot. au 31 decembre

reais

Admis

Incorpores

1627

-

-

2

-

1628

-

-

-

-

-

2

1629

-

-

2

2

-

2

1630

-

-

I

-

-

3

1631

-

-

-

-

4

1632

-

-

1
-

-

-

3

2

-

4

1633
1634

-

-

-

-

-

2

-

-

5
7

-

-

1
6

5

-

8
9

1635
1636
1637

8

-

2

5

1638

-

1639

-

-

9

5
7

-

12
14

1640

-

-

6

-

-

20

1641

-

-

7

1

-

26

1642

3

-

15

5

3

33

1643

9

-

7

5

12

26

1644

4

-

16

34

5

-

16
14

4

1645

3

21

40

1646

14

-

5

2

35

29

1647

11

-

9

3

46

24

1648
1649

7

-

6

4

53

19

3

1

7

55

1650
1651

3

-

5

3
4

20
18

2
5

I

1
1

1652
1653
1654

I

1

1655
1656

2
2
13

1657
1658

9
7

1
-

1659

9

1

1660
TOT.

3
112

-

8

1
2

9
13

2

5
6

1

3

58
59
64

17

65

12
17

66
68

22
30

81

22
18
19

8

-

89
96

2

11
4

I
-

104
105

20
21 27.9.60

7

198

65

105

23 31.12.60
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- Par tranches d'age de cinq annees
65-70 1 68 ................................. = 68
60-64 1 60 ................................. = 60
55-59 4 59+57+(2x56) ..................... = 228
50-54 4 54+(2x53)+50 ..................... = 210
45-49 13 (3 X49)+(2 X48)+(5x47)+(2x46)+45 .. = 615
40-44 18 (2x43)+(2x42)+(2x41)+(12x40) ..... = 732
35-39 25 (5x39)+(6x38)+37+(9x36)+(4x35) .. = 924
30-34 21 (4x34)+(7x33)+(3x32)+31 +(6x30) .. = 674
25-29 13 29+(2x28)+(4x27)+(2x26)+(4x25) .. = 345
20-24 5 (2x24)+(2x23)+21 .................. = 115
105 3971/105 = 37,81 age moyen 3971
N.B. - Du plus vieux, 68, au plus jean, 21, on voit que les ages,
a partir de 21 ans se suivent graduellement jusqu'aux 50 ans,
sauf deux interruptions aux ages de 22 et 44 ans. Cette continuite assure une releve aisee , d'autant plus que Page moyen de
ces incorpores, au 27 septembre 1660, etait plutot "jeune" (38
ans en arrondissant). Done, une belle perspective, puisque, simultanement, it y avait 21 en formation au S.I.
4 - A quel "ministere " etaient consacres ces 105 incorpores?
- Impossible de le savoir pour un chacun d'eux.
- Neanmoins, on en connait de quelques Freres. Ainsi,
Vcronne, econome de St. Lazare, organists et surtout directeur de
I'infirmerie de la Maison-Mere (10); Ducourneau et Robineau, secretaires de St. Vincent (11); Renard et Parre, courriers et pourvoyeurs
des secours pendant les guerres (12); Patte, qui exerca sa profession de medecin-chirurgien surtout a Madagascar ou it trouva la
mort, empoisonne (13); Dubourdieu, que St. Vincent designa au
poste de consul a Alger et y travailla pendant douze ans (14); Francillon qui, aussi , travailla a Alger au rachat des esclaves et ot] it
couronna son apostolat par une mort attache a la bouche d'un canon
(15).

(10) "Notices...", 3, pp. 528-548.
(11) "Notices...", I, pp. 377-451.
(12) "Notices...", II, pp. 29-33, 223-240.
(13) "Notices...", III, pp. 369.371.
(14) "Notices...", IV pp. 21-24.
(15) "Notices...", 3, pp. 668-673.
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la C.M., Jean Jourdain lequel, d'ancien maitre d'hotel de la marquise de Maignelait, s'adonna des 1627 et jusqu'a sa mort en 1657
su soin du "materiel" (16).
Une fois, que Von sache, un Frere fut charge d'une "mission
speciale". On ne la mentionne guere, et pour cause. 11 s'agissait de
ramener, de vive force, chez Mlle. Le Gras, deux Soeurs qui etaient
parties (17).
Une derniere remarque: d'octobre 1657 au 2 mai 1660, St. Vincent assure, et par cinq fois, qu'il a trop de Freres et refuse des
candidats (18).
Un souhait? Sauf quelques biographies les concernant, it n'y
a pas a ma connaissance d'ouvrage historique sur nos Freres. Tout
au plus, de brefs chapitres chez Coste (19) et Goyaux (20). Lest un
vide dans 1'histoire de la C.M. Nos historiens le rempliront-ils? En
tout cas je signale le numero extraordinaire du "The Australian Vincentian" de 1988-1989 qui est consacre aus Freres de la Province.
Un exemple qui pourrait etre suivi...

II - De 1660 a 1850
Pendant pres de deux siecles, on en reste, pour le moment, sur
les donnees generales fournies par les volumes des Circulaires des
Superieurs Generaux. Un long travail a poursuivre pour "eplucher"
quelques... 1835 fiches concernant les Freres "admis" au S.I. en
cette longue periode.
Je me contente, donc, de transcrire les chiffres suivants:
1 - 1661-1672, generalat du P. Almeras, ont ete "admis" 120
2 - 1673-1697, generalat du P. Jolly ................ 248
3 - 1697-1703, generalat du P. Pierron .............. 80
4 - 1703-1710, generalat du P. Watel ............... 100
TOTAL 548
(16) "Notices...", I, pp. 373-375.
(17) SV, III, pp. 212-213.
(18) SV, Vl, 532; VII, 483, 497, 542; VIII, 287.
(19) "Histoire de la C.M. dice de Saint-lazare", Lib. Lecoffre, Paris, 1927,
pp. 115-128.
(20) "La C.M., Les Lazaristes", Grasset, Paris, 1938, pp. 224-235.
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it faudrait preciser le chiffres des deces et des departs)
6 - 1771-1735, generalat du P. Bonnet, ont ete "admis"

438

7 - 1736-1746, generalat du P. Couty ...............

145

8 - 1747-1761, generalat du P. De Bras .............

290

9 - 1762-1787, generalat du P. Jacquier .............

414
1287

10 - De 1787 a 1849, on ne dispose pas de donnees globales.

III - De 1850 a 1989 (par espaces quinquennaux)

Freres

Freres

incorp.

admis

1850

290

?

1855

313

?

1860

452

?

1865

450

?

1870

533

?

1875

540

?

1880

550

?

1885

610

?

1890

680

?

1895

733

?

1899

794

?

Annees

1900

805

?

1905

827

?

1906

849

?

1910

768

?

1915

650

?

1920

662

?

1925

661

1930

730

?
?

1935

749

?

1940

736

?

1945

?

?

1950

530

40

850-1899

(50 ans): augmentation

constants (moyenne annuelle de 10,08;
total, 504)

chiffre maximum

(300 ans de Fondation)
1900-1950 (50 ans): baisse constante
(moyenne annuelle de 5,50; total, 275)

- 201 1955

576

48

1960

510

60
38

1965

512

1970

518

18

1975

425

33

1980

344

20

1985

293

31

1989

261

32

1951 - 1989 (39 ans): baisse constants
(moyenne annuelle de 6,89; total, 269)

N.B. - En 1906 , les Freres, au chiffre maximum de 849, representaient au regard du groupe (Pretres 1956 + F. 849 = 2805)
un pourcentagc a 30,26.
- Au ler janvier 1989, les Freres incorpores, au chiffre le plus
bas depuis 1850, representaient au regard du groupe (Pretres,
3313 + F. 261 = 3574) un pourcentage a 7,87.
- De 1850 a 1899, it y a eu une augmentation constante qui se
solde par un total de 504, au cours de ces 50 ans.
- De 1900 a 1989, tout au long du temps ecoule du XXe s., it
y a eu une baisse constants qui se solde par une diminution do
544.
- Au cours de ces dernieres 39 annees la baisse a "augments
de vitesse", si on peut dire. Ells a ete a la moyenne annuelle do
6,89, i.e. une difference du 1,39, par rapport au 5,50 de la baisse
annuelle dans la periode 1900-1950.
- Ces faits ont des causes. Quelles sont-clles? Une invitation
a ]'etude, a la reflexion, etc. "Faxit Deus!".

IV - Quelques variations " inter" AG-1968/69, 1974, 1980, 1986 et
1989
Voila plus de vingt ans passes depuis 1'AG-1968. Du "maremagnum" du grand brassage d'idees d'aggiornamento, a la transition
des "modeles d'experimentations" et l'arrivee d'une "miss a jour"
de la C.M. avec ]'approbation des nouvelles Constitutions en juillet 1984.
Une periode qui a "vu" et "vecu" pas mal do "variations". Comment et pourquoi se sont-elles "produitcs" chez nos Freres? Le
tableau qui suit en donne les aspects purement statistiques:
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Variations des Freres (incorpor6s et admis), 1968, 1974 , 1980 , 1986, 1989

Incorpores et
Tran-

admis

Nou•

au ler veaux
ches
d'annees janvier admis
de Ia
tranche

Nou .

Admis

veaux

retires

Incor•

des

pores

Dispen-

Incor •
pores

Incor •
pores

ses des
voeux

ordon•
nes

ordonnes D.
Perm.

pretres

Incor•
pores el
Repetes admis

ou "off au 31
limit." decemb.
de la
tranche

19681
1973

525122

55

18

32

67

39

-

-

9

442:27

1974(
1979

442121

21

12

16

74

22

2

-

16

344.20

19801
1985

344120

53

21

17

61

Il

2

I

4

282/35

19861
1988

282135

16

10

9

26

I

3

-

-

261132

1989

261132
145

61

74

228

73

7

I

29

Total

N.B.:
- 1-1-1968: 525+74 - (228+73+1+29) =
1-1-1989

261 incorp. au

- 1-I-1968: 22 + 145 - (61 +74) = 32 admis. au 1-1-1989.
- Les admis qui se sont retires = au 42,06% des nouveaux
adinis.
- Les dispenses des voeux = au 98,64% de ceux qui ont emis
les voeux; its s'equilibrent quasiment: 74 voeux contre 73 dispenses des voeux.
- Les nouveaux incorpores = au 32 , 46% des decedes; les deces
ont done surpasse les nouveaux incorpores de 154 = 67,54%.
- Parmi les 7 Freres qui ont ete ordonnes pretres, un est actuellement Visiteur Provincial et un autre est Directeur Provincial
de la Promotion Vocationnelle de sa Province.
-Malgre que le tableau des Statistiques enregistre 4 Diacres
Permanents, de fait it n'y en a qu'un seul qui ait etc ordonn&
pour le Diaconat Permanent; les autres trois sont des Etudiants
incorpores ordonnes Diacres en vue de la Pretrise, mail qui ont
voulu rester tels quels. 11 est done clair que le Diaconat Perma-

- 203 nent n 'a guere attire nos Freres. Pourquoi? Sujet a etudier. Car,
de par le monde, les effectifs du Diaconat Permanent augmentent sans cesse: ils etaient 28 au debut de 1968, et, en janvier
1988, ils etaient 14387! Les 2/3 de ceux-ci si trouvent aux
USA (21).

V - Les Freres au ler janvier 1989
1 - Age moyen : c'est un des indices les plus significatifs pour
savoir la quantite et la qualite que peut fournir un agregat social.
Je sais bien que la C.M. est avant-tout un "fait theologique", mais
je sais aussi que elle est un groupement d'hommes soumis a des
loin biologiques inexorables. L'une d'elles, Page moyen du groupe,
qui conditionne "travaux" et "projets de travaux".
Pour ne pas allonger le tableau, voici la classification par espaces d'annees quinquennaux:
- Par tranches d'age de cinq annees
95-100

1

................................... =

90-94

1

................................... =

91

85-89

7

89+88+87+(86x2)+(85x2) .......... =

606

96

80-84

17

(84x3)+(82x5)+(81x4)+(80x5) ...... =

1386

75-79

33

(79x5)+(78x8)+(77x6)+(76x6)+(75x8) =

2537
1957

70-74

27

(74x6)+(73x8)+(72x8)+(71x3)+(70x2)=

65-69

26

(69x4)+(68x8)+(67x9)+(66x2)+(65x3) =

1750

60-64

34

(60x8)+(61 X6)+(62x7)+(63x8)+(64x5) =

2104

55-59

24

(59x5)+(58x4)+(57x3)+(56x6)+(55x6) =

1249

50-54

24

(54 x 3)+(53 x 5)+(52 x 8)+(51 x 2)+(50 x 6) =

1245

45-49

28

(49x5)+(48x4)+(47x6)+(46x7)+(45x6) =

1311

40-44

9

(44 x 2)+(43 x 2)+(42 x 2)+(41 x 2)+40 .. =

380

35-39

14

(39x3)+38+37+(36x4)+(35x5) ...... =

511

30-34

10

(34x2)+(33x4)+(31X3)+30 .......... =

323

25-29

3

(27x2)+26 ......................... =

80

20-24

3

(24 x 3) ............................. =

72

261

15813/261 = 60,58 age moyen

15813

(21) cf. "Pro Mundi Vita", Minist8res, n° 59, 1/1989, pp. 27-32, et
Annuaire Statistique de I'Eglise, Cite du Vatican, numero ajourne au 31
decembre 1987.
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1

MAT

26

22

JUG

5

2

OcC

20

23

PHI

4

3

PAR

16

24

ZAI

4

4

TAU

15

25

HIB

4

5

COL

13

26

MAD

3

6

SAL

12

27

CUR

3

11

28

PER

3

10

29

OCC

3

GER

3

7
8

FLU
ORL

9

TOL

9

30

10

HUN

8

31

LUS

3

8

32

MOZ

2

7

33

AMC

2

7

34

VEN

2

7

35

COS

2

6

36

SIN

2

37

BEL

2

38

BAR

2

11
12
13
14
15
16

NEA
IND
POL
AUL
NAn
ORI

6

17

AUS

6

18

CAE

6

19

HOL

6

20

MEX

5

21

ROM

5

39

POR

1

40

MER

1

41

SLO

1
261

7 Provinces Wen ont pas : AET, AEQ, ARG, FOR, CHI, CUB, IDS.

3 - A quels "ministeres " se devouent-ils?
a - Selon le tableau des Statistiques C.M., au ler janvier 1989
Abs.

%

1 XII travaux manuels .................... 88 =

33,72

2 XII infirmes, vieillards impotents ......... 55 =

21,07

3 III travaux divers dans paroisses non ad Gentes ................................ 25 =

9,58

4 IV travaux divers dans des seminaires .... 23 =

8,81

5 VI travaux divers dans missions "ad Gentes" 19 =

7,28

6 VIII travaux divers dans ecoles, colleges, universites ............................

7,28

19 =
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14 =

5,37

8 X font des etudes de specialisation ......

6=

2,30

9 I travaux divers dans missions populaires

5=

1,91

10 XI adjoints a aumoneries de genres divers

5 =

1,91

11 IX travaux divers dans les moyens de communication ............................

2 =

0,77

261 = 100,00
B - Selon les renseignements specifies au Catalogue C.M. 1989 avec
d'autres precisions
Abs.

%

I "Ad omnia" ............................. 67 =

25,67

2 Malades, ou impotents a assumer un travail direct 34 =

13,03

3 Sacristains .............................. 18 =

6,90

4 Economes .............................. 18 =

6,90

- d'une maison ..................... 13
- Provinciaux ...................... 2
- Assistant d'econome Provincial ..... 1
- Assistants d'econome d'une maison .. 2
5

Cuisiniers
.............................. 17
=

6,51

6 Aide pastorale dans des paroisses .......... 17 =

6,51

7 Charpentiers/ menuisiers .................. 13 =

4,98

8 Professeurs ............................. 13 =

4,98

- d'Universites ...................... 3
- sciences (avec doctorat) ....... 1
- litterature (avec doctorat) ...... 1
- art dramatique (avec doctorat) . 1
- de colleges d'enseignement secondaire 9
- directeur (diplome) et Cos. Prov.

1

- assistant du directeur .........

1

- litterature (avec doctorat) ......

1

- anglais (avec licence) ..........

1

- prof. de discipline ............

1

- prof. secretaire ...............

I

- prof. de matieres diverses ..... 3
- de college (enseignement technique) .. 1
- directeur (diplome) et prof. ....
9 Portiers ................................ 12 = 4,60
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11 Administrateurs .........................

11 =
6=

4,22
2,30

- aides a une administration .......... 3
- d'une propriete agricole ............ 2
- d'une oeuvre de propagande religieuse 1
12 Infirmiers ..............................

=

,91

13 Jardiniers (d'un jardin potager) ............

5=

1,91

14 En etudes speciales ......................

4=

1,53

15 Directeurs d'oeuvres sociales ..............

3=

1,15

16 Libraires et un archiviste .................

3=

1,15

17 Agriculteurs ............................

3=

1,15

18 Charges des moyens de transport ..........

2=

0,77

19 Charges de la proprete (en general) ........

2=

0,77

20 Charges du refectoire ....................

2 =

0,77

21 Assistants aux editions de livres et revues ..

2=

0,77

22 Assistant d'une maison ...................

I=

0,38

23 Sous-assistant d'une maison ...............

1=

0,38

24 Tailleur ................................

I =

0,38

25 Charge de la cave/collier ..................

1=

0,38

261 = 100,00
N.B. - En comparant les deux groupes ci-dessus sur les "ministeres" des Freres, on constate des differences. Et cependant la
source de ces deux series de groupes est la meme: les administrations provinciales. Pourquoi? Quelques unes de ces administrations ont ete "defaillantes" dans leurs informations de 1'annee
derniere...
- Une Legere "incursion" (pas une etude exhaustive) sur les
"ministeres" des Freres dans les annees 1950-1968, fait voir que
le "ad omnia" qui leur etait attrihue a ete sensiblement reduit.
Aujourd'hui, on peut enumerer 25 "ministeres" differents. Un
signe des temps, ou de mentalite, pour revaloriser nos Freres?
Dans quelques Provinces, c'est sur.

Post- scriptum a ces trots " notules"
a - Notre modele, Jesus-Christ, nous a dit l'importance de connaitre les chiffres et d'en savoir faire les calculs d'application pratique en vue dune action: "qui de vous en effet, s'il vent batir une
tour ne commence par s'asseoir pour calculer la depense... Ou encore
quel est le roi qui, partant en guerre... ne commence par s'asseoir
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rencontre de celui qui marche conire lui avec vingi mille?" (Lc.
XIV,28-31)
b - 11 parait que la "gent ecclesiastique", a cause d'une formation a predominance philosophique-theologique, est quelque peu
allergique aux "chiffres et a leurs calculs"; it y a bien des exceptions, bien sir, en commencant par la "tribu" des economes et des
administrateurs de tout acabit, les professeurs de mathematiques,
etc. De ce fait, d'aucuns, pourraient retorquer: "non suns numeranda, sed ponderanda". Voire!, car la ponderation des "choses",
comme des "individus", ou des faits sociaux en general, se base
sur 1'enumeration. Celle-ci donne les chiffres absolus; la ponderation fournit les indices, et, parmi ceux-ci le premier de tous, cst
I'indice des pourcentages. Les autres indices dune ponderation ne
seront que des sous-traitances du premier tableau de pourcentages; avec ce premier tableau on a, d'un soul coup d'oeil, et en raccourci,l'etat dune serie de faits. Donc, malgre l'aspect rebarbatif,
c'est un instrument de travail indispensable a une pastorale si elle
ne veut pas s'essouffler en donnant des coups de poings en I'air.
D'aucuns, en cherchant des alibi, pourront rappeler la phrase
de St. Vincent au P. Cogle, superieur de Sedan, lequel demandait
du renfort: "trois font plus que dix quand Notre-Seigneury met la
main , et it le fait toujours lorsqu'il ote les moyens de faire autrement"(SV, IV, p. 116). Evidemment, encore faut-il qu'on puisse en
compter trois. Car, St. Vincent comptait beaucoup, et non seulement le nombre des confreres disponibles, mais aussi dans les contrats de fondations, dans 1'administration, etc. Un chapitre, "St. Vincent qui fait ses comptes", qu'on ne retrouve qu'en passant dans
la plupart de ses biographies.
c - La serie de tableaux de statistiges precedents "fixent" des
situations de la C.M. au Ier janvier 1989 et, parfois, la comparent
It des periodes anterieures. Its sont la base pour Line pond6ration
de la C.M., au-deli des appreciations subjectives. Je ne suis pas en
mesure de la faire maintenant, faute de temps. Je suis talonne par
d'autres urgences. 11 faut esperer que, "Dieu y mettant la main",
it s'en trouvera plus de trois, non seulement pour savoir objectivement si la C.M. " fait du bien ", mais si elle le "fait bien ", i.e. en conformite avec ses Constitutions, selon sa propre identite.
Jose-Oriol BAYLACH C. M,
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VITA CONGREGATIONIS
Australia : 11 February 1989, Bathurst College - Homily
Gospel: Luke 4:1-13

My dear Friends in Jesus Christ,
It is now just a little over 25 years since John F. Kennedy, a
young man in his 40s and President of the United States, fell victim
to the assassin's bullet. When he was a younger man still, he wrote
a small book entitled, "Profiles in Courage". They were a series of
chapters on men in American history whom Kennedy admired for
their courage.
The Gospel, to which we have just listened this morning, could
be described as a profile in courage. Jesus Christ was young, 30 years
of age, and found Himself locked in contest with dark, strong, mysterious powers of evil. It was a contest that was not just a one hour
event . It seems to have lasted for 40 days. The struggle was fought
out on a number of fronts. It is a good thing to eat, but it is not a
good thing to live merely to eat . Food is a good servant, but it can
be a bad master. It is good to lead other people, but it is not good
to seek power and hold power for purely selfish reasons. It is a good
thing to trust God, but it is not a good thing to expect God to save
us from all the consequences of our selfish stupidities.
So it was that Jesus Christ, as a young man, faced a mysterious
trial of strength along all these fronts. He won, but it took repeated
acts of courage and it is for that reason that you can describe this
morning's Gospel as a profile in courage.
All of us admire courage. Is there anyone here who would like
to be considered a coward? A young man will react strongly to the
sting of being branded a coward. We admire courage on the sports
field. We are enthralled by the courage of men that we read about
in war stories. There is physical courage and there is moral courage.
For many young people physical courage is more easy to muster up
than moral courage. It is not always easy to stand up for a point
of view that is not popular, or shall I say, a point of view that would
make you unpopular with your peers. None of us likes to be laughed
at. None of us likes to be considered behind the times and not
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matter, any piece of dead wood can flow with the current. It takes
a man to swim against it.
If we are to be men of courage or, I should say, Christian men
of courage, then we have need of the grace, of the strength of Jesus
Christ. Jesus Christ speaks of courage in the Gospels. He shows Himself to be a man of courage. He speaks of courage from the cross
and clearly shows it there. Jesus Christ will give each of us the
courage we need to be a follower of His. That courage is gained by
being present to Jesus Christ in prayer and by contact with Him in
the Sacraments.
So my message to you today is a challenge. Will you become
a profile in courage for Jesus Christ? Try to act courageously, not
just for the sake of showing off your strength and courage. Try rather
to act courageously in such a way that Jesus Christ will include you
in that book which He is writing and will be writing until the end
of time. You will find your strength to become a profile in courage
by keeping in constant touch, to quote the words of the Responsorial Psalm you have just sung, with God Who is "my refuge, my stronghold, my God in Whom I trust". Amen.
Richard McCULLEN, C.M.

Fr McCullen said:
"Men of prayer " are hope for Vincentians

Give me a man of prayer and
he will be capable of everything... the words inspire Fr
Richard McCullen , world head
of the Vincentian Fathers, who
visited Australia.
They were spoken by St Vincent de Paul who founded the
Order in Paris in 1625. The
words hold the greatest hope for
the Order, Fr McCullen said in
Brisbane.

Fr McCullen visited the Order's houses in Australia and
was guest speaker at the St Vincent de Paul Society's Panasco
Conference in Sydney. The Vincentian Fathers have charge of
Southport parish on the Gold
Coast and Wandal, Rockhampton diocese.
"If 1 could have one wish from
God it would be to let the men
be of prayer". Fr McCullen said.
"Because, if they are men of
authentic prayer, if they are holy
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follow. "
"That is fundamental. If a
priest is a real man of God, people will accept him, heed his
message and follow him".

Fr McCullcn, an Irishman
born in Drogheda, north of Dublin, is the 21st successor of St
Vincent de Paul as Superior-General.
The Order was founded for
two main reasons: To preach
missions to the poor and to help
in the formation of clergy.

Fr McCullen said he had noticed greater sensitivity worldwide to the needs of the poor
"following what Pope John Paul
has been saying to the Church that there should be a preferential, but not exclusive, option for
the poor."
"The direction we are moving

is to secure more collaboration
from the laity for the ideals of St
Vincent de Paul," he said.
The aim was to pass on the
ideals of St Vincent de Paul to
help lay people "so they may
work for the poor ever more effectively. "

There are 70 Vincentian
Fathers and Brothers in Australia and 90 Daughters of Charity
of St Vincent de Paul.
Most Vincentian Fathers are
involved in parish work and
some are also involved in education at St Stanislau College,
Bathurst, and in seminary work
at St Francis Xavier Seminary,
Adelaide.
With Fr McCullen in Australia was Fr Robert Maloney, Assistant General, an American
born in Brooklyn.

"The Catholic Leader"
5.3.1989, p. 16

Zaragoza

Mi.sion en Mogente (Valencia)
15 de enero a 12 de febrero, 1989

Mogente es un pueblo pintoresco de la provincia de Valencia. Estes
situado en la carretera que va de Valencia a Albacete, casi en el limite do
la provincia. Viven en el algo mess de 4000 personas. Es mess industrial que
agricola. Ha sido misionado cuatro veces por los Pailles. La ultima vez fue
hace 25 anos.
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con gozo el cambio de contenidos y de estilo respecto a anteriores
misiones. Los ninos desbordaron su entusiasmo. Los jovenes han
entrado, tras los primeros tanteos de prueba, en una dinamica que
les ha obligado a reflexionar, a profundizar en la fe, a comprometerse. Los matrimonios jovenes reconocian que, tras el rechazo de
una religion percibida come obligacion y la consiguiente huida, era
necesario acoger y desarrollar los valores cristianos. Los adultos
mostraron su interes en las visitas a las casas, en los actos generales, en las celebraciones y en el compromiso de muchos por hacer
una parroquia con unas estructuras que respondan a las necesidades de hoy.
El Parroco comentaba en la Asamblea final: "Si tuvieramos
bomberos en el pueblo, habrian acudido al grito de ' i Fuego, fuego!'
(se referia a una canci6n infantil), porque, de hecho, han ardido
nuestros corazones .... Ha estado lloviendo suavemente durante
todo el mes. Y ha sido otro signo de la Mision, que ha ido calando
poco a poco en nosotros. Esperamos que produzca fruto".
En Mogente estaban hechos a una catequesis de caracter doctrinal/pasivo. La misi6n les ha Ilevado a plantearse la fe desde las
realidades de su propia vida.
En Mogente estaban acostumbrados, segun confesi6n propia,
a "celebraciones" que se quedaban en lo superficial. La Mision ha
sido un anuncio renovador que cuestionaba su vivencia de la fe.
En Mogente faltaba relaci6n entre Parroquia y pueblo. La
Mision se ha metido en la entrana misma de la vida del pueblo y
ha provocado un dialogo entre los agentes de pastoral, el pueblo,
los misioneros, los padres, los jovenes ... .
En Mogente no tenian costumbre de preguntar. La Mision ha
sido un tiempo de interrogantes, de preguntas, de respuestas ... .
En Mogente el pueblo iba a veces a la iglesia. Pero habia muchos
que la veian distante y lejana. En la Mision la parroquia se ha acercado a todos con naturalidad. Ha llegado a sitios ignorados. Y lo
han valorado.
El parroco manifestaba ante el Vicario de la di6cesis en la misa
de clausura: "Durante la Mision he comprendido que debo cambiar en mi manera de ejercer mi ministerio He comprendido que
tengo quc hacerme nino con los ninos, joven con los jovenes (no
se si sabre; ayudadme), optimista con los abuelos, cercano con
todos".
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En la Encuesta Socio/religiosa del 82 Mogente daba un porcentaje de asistencia dominical del 19%. A la Mision han asitido, en
terminos reales, el 40% de la poblacion. En la Semana de la Palabra la asistencia de hombres ha sido muy buena. En la Semana de
grupos los hombres bajaron bastante. Decian que las mujeres, mas
inquietas y preparadas, "hablan mas y nos envuelvan". A mitad de
la semana, algunos pedian grupos para hombres solos. La asistencia media a los grupos ha sido de 600 personas (jovenes y adultos).
El grupo de matrimonios jovenes ha respondido muy bien.
Un grupo de matrimonios jovenes quedo con la responsabilidad de organizar en el espacio de dos meses una Escuela de Padres
cristianos.
Los jovenes han inicado en la Mision un Grupo Joven de Fe.
Seran unos 150 jovenes.
Otro grupo de matrimonios jovenes asumio la responsabilidad
de de cuidar la misa de ninos y de iniciar un movimiento (Junior
?) de ninos y adolescentes.
Ha quedado organizada la atencion pastoral a la Tercera Edad
y a los enfermos. A partir de las Conferencias de San Vicente dc
Paul, se va a intentar reestructurar el servicio caritativo/social.
El parroco les propuso subvencionar un desarrollo comunitario en el Tercer Mundo. Lo haran, seguro. Son generosos.
Se va a crear un grupo, integrado en la parroquia, para luchar
contra la droga. Hay alguna persona que intenta negocios sucios
y estaban dispuesto a denunciar el problema ante la autoridad civil,
movilizando al opinion publica.
Formamos el Equipo los PP. Angel Oyanguren, Felix Villafranca, Hnos. Martinez San Juan; las HH. C. Mercedes Gonzalez
y Julia Oms; los seglares Asun Gascon y Javi Chento, de la Comunidad del Olivar de Barakaldo. Nos sentimos muy a gusto. Javier
Mnez. San Juan se rompio la tibia y el perone a mitad de la Mision.
El trabajo ha sido intenso, pero nos hemos sentido muy a gusto.
Agradecemos las atenciones de la Comunidad de Hijas de la
Caridad de Mojente.
Luis M° Martinez San Juan, C.M.
("Bolet. Inform. Prov. Zaragoza"
Feb. 1989, pp. 18-19)
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Jamds sone que a los sesenta ar'tos y en un pueblo encantador
de Valencia ( Mogente), iba a gozar de la abrumadora satisfaccicin
de sentirme misionero en el mds genuino estilo vicenciano . Mi bautismo de fuego en el campo misional ha sido altamente positivo. He
vuelto a casa con unas ganas hantbrunas de morder de nuevo en
ese pastel que tan rico me ha sabido.
Llegue al pueblo en una fria y htimeda tarde de enero y el sol,
asustado, escondio sus lutes y calores en los irnmensos agujeros espaciales. Cansado de Canto sestear, al cabo de 30 dias de lhtvias monotonas y tristes nubarrones, de nuevo nos sonreia el re), de los astros,
barriendo con su Luz caller y tejados y dejdndolas relucientes. Yo
llegaba a Mogente, sumido en el trabajo, entre sombras y recuerdos
y me alejaba llevdndome encima un corazon caliente y unos huesos
quejosos de muchas y dolientes hutnedades. No solte una ldgrinta
porque me parecio un pecado llorar en un pueblo tan alegre.
Quedaban airds cuatro semanas de siembra y trabajo intenso,
de visitas aceleradas al vecindario, de comidas alegres y jocosas, de
didlogos serios y coloquios formativos y Icomo no! de reuniones faiigosas, pero jugosas y fructiferas con jovenes, carrozas y talluditas
y talluditas de espiritu juvenil. Mogente ha sido por an mes una gran
fiesta, donde misioneros y mogentinos hemos cornpetido en buena
lid, dando los unos el mensaje de an Dios, PADRE, AMIGO, COMPARERO DE CAMINO y SALVADOR y destapando los otros el tarro
de sus esencias que olian siempre a calor y amistad.
i,Han oido hablar de los premios limon y naranja? Pues yo concedo a Mogente el premio naranja, porque eso ha sido para nosotros este estupendo pueblo: una inmensa, hermosa y rica naranja
que ha destilado sin parar cuatro gotas de un exquisito gusto y sabor:
acogida, simpatia, alegria v religiosidad. Por todas parses aparecian
nihos bullangueros, jovenes alegres, adultos obsequiosos y abueletes de sonrisa ancha y franca, que con su mirar, preguntary acluar,
nos fueron robando poco a poco el corazon. Nuestros corazones han
sido secuestrados y aunque no han quedado en Mogente, porque esta
pieza o se Ileva encima o se muere uno, si hemos salido de este pueblo acogedor con la tristeza agridulce de quien se aleja dejando en
el Lugar un punado de amigos.
Gozo y felicidad han sido el ambiente que yo he respirado en
esta hermosa mision. Ofrezco mis brazos y mi corazon para colaborar en adelante donde pueda ser util.
Angel Oyanguren, C.M.
("Bolet. Inform. Prov . Zaragoza"
Encro 1989, p. 8)
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For nearly a year and a half,
Immaculate Conception Parish
in Germantown studied possible
uses for its vacant convent
buildings . The parish has now
begun to use the facility as a
parish center for meetings and
gatherings , for daily Mass and
Bible Study , and for Parish Social Ministry programs and
services. One of these programs
will he the Ghebre Michael Inn.
The Ghebre Michael Inn is a
temporary residential program
that assists single unemployed
men in achieving financial independence through gainful employment. The program is put
under the patronage of Blessed
Ghebre Michael, C.M., who was
an Ethiopian Vincentian priest
martyred for his conversion and
conviction to the truth of the
Catholic Faith. The person of
Ghebre Michael offers a good
role model for the unemployed
Black men enrolled at the Inn.
His whole life speaks of evangelization in the Black Community, an ongoing task that demands sacrifice not only of foreign missionary but also of native son.
The Ghebre Michael Inn provides the necessary structure,
supervision , security, and social
services to assist ten single unemployed men between the ages
of 20 and 50 living in the Germantown area to seek, secure,
and maintain gainful employ-

ment. The program is staffed by
Brother Peter Campbell, C.M.
and Brother Howard Morgan,
C.M., together with paid workers, and parish volunteers. To
qualify for acceptance into the
program, a client must be motivated to improve his situation
and must be able to function independently. He must not be an
active alcohol or drug abuser
nor have a history of violence or
mental illness. He must he willing to abide by the policies and
rules of the Ghebre Michael Inn.
After a two week probationary
period, the client will be allowed
to stay in the Inn up to a year
while he works towards his
eventual goal of financial independence through gainful employment. Since the Inn employs
a self-help philosophy, the client
is expected to do his own laundry, keep his own room clean,
cook his own meals, pay his own
bills, and participate in common
household chores. The program's Social Worker will work
with the client in defining his
employment objectives and developing a case plan. There will
be regular interviews to monitor
progress, provide counseling
and support, and deal with
problems. Once the client starts
to work, he will be expected to
pay one third of his net salary as
rent to the Inn. Another third of
his salary will be deposited in a
savings account under his name.
The last third will be controlled
by the client himself for the pur-
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the client has saved enough
money in his saving account to
make a financially independent
start, the Social Worker will assist the client in re-establishing
himself in the community. This
assistance will entail working
with the client in finding housing and in securing household
goods and furniture. When
departing from the program, the
client will have a permanent
residence, a savings account,
and steady employment.

boards and soup kitchens for
food. With the lack of permanent housing, food, and financial resources, these unemployed men find it almost impossible to secure gainful employment and regain their financial independence. There are no
other social service programs
for single unemployed men in
the parish area. With the exception of a soup kitchen open one
day a week, Immaculate Conception Parish is the only emergency services and provider in
the East Germantown area.

Brother Peter Campbell, C.M.,
the Parish Social Minister, has
documented that the parish area
contains 20%-40% persons living in poverty with 14%-20% unemployment. His Parish Social
Ministry Office has a 27% single
male caseload. The typical profile of this single male is unemployed (96%), Black (94%), age
36, with no source of income
(76%). Most of these single unemployed men are eligible for
Public Assistance ($195 per
month) only three months of the
year. During the other nine
months of the year, many of
these men shuffle between family, relative and friend's houses
for shelter; they frequent
church emergency food cup-

The Eastern Province has
been most supportive and encouraging in this new venture,
in personnel as well as financial
resources. So also have been
other Provinces of the U.S.A. as
well as the Archdiocese of
Philadelphia and the St. Vincent
de Paul Society. Many thanks
also to our college seminarians
in the pre-Novitiate Program
for countless hours of a very
hot summer spent in painting
the convent building, preparing
it for use as the Parish Center
housing the Ghebre Michael
Inn.
Eugene SHERIDAN, C.M.
"Justice of Peace", Newsletter
Eastern Prov ., vol. 9, N° 2, p. 2

Barcelona/Honduras : Dos dias con los "Contras" Nicaragi.ienses

La vida de un sacerdote esta llena de pequenas anecdotas que
a menudo pasan desapercibidas y, a los ojos de los demas, podrian
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que tomar el riesgo. Es con esta actitud que quiero compartir mi
experiencia en un campamento de los "Contras Nicaraguenses",
no con los jefes ; estos viven en Miami o en una c6moda villa de Tegucigalpa o San Jose de Costa Rica, sino con los Comandos y sus familias que, sin " quererlo", ban sido atrapados en una gucrra ridicula,
sin sentido e injusta.
Un buen dia de diciembre se me acerc6 un joven nicaraguense
en la sacristia de nuestra parroquia de La Medalla Milagrosa de
Tegucigalpa y me invit6 a celebrar la Navidad en un Campamento
dc los Contras. No me to dijo ast de directo, pero mas o menos. Mi
reacci6n fue de aceptaci6n , pero algo evasiva : le dije que tenia que
pedir permiso y etc. etc. Tenia miedo y le dije que regresara otro
dia. Yo me informe bien de to que se trataba y aunque era peligroso,
no tendria que penetrar para nada dentro de los terrenos nicaraguenses y habia unos pobrcs que hacia mas de tres anos que no
habian visto at sacerdote . Honestamente hablando of at Pueblo que
gritaba de dolor, aunquc sus gritos no me molestaban tanto corno
me molestan ahora que los he dejado.
Lleg6 el 19 de diciembre y a las 7 de la manana vinieron a
recogerme para acompanarme at aeropuerto de Tegucigalpa. Atli
tome un helic6ptero americano; los americanos estaban algo nerviosos porque este mismo dia les habian hecho explotar una bomba
en la puerta del edificio de los Cuerpos de Paz, pero yo tranquilo
me subi at helic6ptero. No habia subido nunca y at principio era
muy interesante ver la ciudad a "vista de pajaro" , tome algunas
fotos, pero at cabo de media hora de vuelo empece a sentirmc mal
y no sabia que hacer porque no podia moverme, vomite to que habia
comido hacia tres dias, ensucie un poco a mis vecinos americanos,
pero sobretodo me ensucie yo; ya no vela nada ni tampoco miraba
nada. Despues de 20 minutos que fueron larguisimos , aterrizamos
entre montanas , muchos soldados esperando con caras muy serias
y a pesar de ello yo necesitaba un servicio para cambiarme y botar
to poco que me quedaba dentro.
Despues que me mude de ropa ya se atrevieron a hacerme los
registros de rigor y me presentaron a "Lazaro", seud6nimo del Delegado de la Palabra. Me condujo a una explanada y alli me encontre
con cientos de personas que me esperaban para escucharme y recibir los sacramentos. Yo todavia estaba mareado y tuve quc sentarme un ratito , mientras Lazaro me explicaba la situaci6n de aquellas personas , diciendome que algunos habian caminado toda la
noche y que algunos hasta arriesgaron sus vidas; pero estas genies aman tanto a Dios que no quieren que sus hijos puedan morir
sin haber recibido el sacramento del Bautismo. Aquello me con-
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y empece a sonreir y saludar . Fue muy dificil para mi, pues nunca
me habia encontrado con personas que vivian la crueldad de una
guerra. Puse a cinco personas a tomar datos y mientras tanto yo
empece a hablarles y decirles que Dios me habia Ilevado alli porque los ama; les recorde to que significaba el Bautismo en el ritual,
pues en la practica ellos to sabian y vivian mejor que yo; les hive
cantar un poco y por fin pude cmpezar la ceremonia de los bautizos. Me dijeron quc eran ciento ochenta . Cuando termine eran las
2 de la tarde. Estaba cansado , la gente parecfa que no.
Paramos para comer y aquel dia comi por necesidad y no "por
costumbre ". Apenas habia terminado ya se me acercaron para preguntarme si iba a bautizar mas, pues habia Ilegado otro grupo que
venian de muy lejos; les conteste que si tenia tiempo, pues antes
tenia que preparar a los ninos que deseaban hacer la Primera
Comunion . Una de las mujeres se puso a llorar; at preguntarle por
que Iloraba pude descubrir que la mujer habia caminado durante
dos dias en compahia de sus tres hijitos , el mayor de 6 anos y el
menor to Ilevada en brazos . Le pregunte por que habia caminado
tanto y me respondio : " Padre, usted sabe to que significa toner los
tres hijos en una Casa donde cada dia estan mas expuestos a morir
y no estan bautizados ... yo no vivia tranquila, quiero demasiado a
mis hijitos para tenerlos asi". Yo la mire, la admire y en mi interior exclame : " os aseguro que nunca habia encontrado tanta fe";
entonces le dije : " no llore senora , encontraremos tiempo para
bautizar a sus hijos". Sugeri que les tomaran los datos y me fui
a preparar los que tenian que haccr la primera Comunion.
Los de primera Comunion eran 145; debian entender to quc iban
a recibir y tenian que estar arrepentidos de sus pecados; eran
ninos de 9 a 14 anos. Les di la catequesis to mas clara que supe
y ademas asequible a ellos, les explique to que era la Confesion,
pero despues comprendi que era imposible escucharles en confesion particular ; vi claro que en aquella ocasion no me quedaba otro
remedio que usar la tercera formula del ritual , aunquc puedo decir
que at invitarlos a pedir perdon todos hicieron confesion publica;
la pastoral cobra otro significando cuando se oyen explotar bombas.
Uno de los soldados me prcgunto : " Padre , Zpuedo yo recibir
la Comunion sabiendo quc manana quiza tenga que matar a un
hermano?" La respuesta que le di fue intentar comprenderlo y ayudarle a que el mismo tomase la decision.
Llego la noche y habian Ilegado otros grupos que querian hablar
conmigo , que querian recibir los sacramentos , pero yo ya no podia
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gran sonrisa dijeron que si de muy Buena gana . Cenamos, reimos
un poquito y tengo que aceptar que nunca me he encontrado con
un publico tan receptivo y con un sentido del humor tan pronunciado; se reian con ganas, se les habrian los ojos como aquellos que
se les abre la puerta hacia la libertad; desgraciadamente solo les
podia dar esperanza y reirme con ellos.
Llego la hora del sueno , yo encontre un camastro , pero elios
se metieron dentro de sacos de plastico junto con sus hijos y bajo
el calor de las estrellas se echaron esperando que el sol Ics these
un nuevo dia.
Este nuevo dia llego y muy temprano; a las 6 de la manana ya
vino un senor pidiendo que le confesara, le pedi permiso pars limpiarme la cars y otros... y a las 615 ya estaba sentado cscuchando
la confesion de este SENOR.
Continue la tarea de los bautizos , primeras comuniones y matrimonios. Sobre la administracion de este Sacramento tengo que
explicar que tambien tuvieron que ser unos matrimonios especiales. Se acerco una parejita y me dijeron : " Padre, nosotros nos conocemos desde hace cinco anos, queremos casarnos pero no tenemos
papeles, quisieramos for-mar un hogar pero no queremos ofender
a Dios, i,nos puede casar?" Le conteste que legalmente no lo podia
hacer pero si sacramentalmente para que no ofendieran a Dios. Les
hice jurar que no estaban casados y clue prometieran casarse legalmente en cuanto les fuera posible , y asi les di la bendicion.
Anecdotico fue que no quisieron casarse juntos, lino de pareja
en pareja ; a mi no me gusto , pero accedi , y fue porque solo tenian
una corona blanca y entonces las novias se la pasaban una a otra.
Cuando pienso en ello me rio, pero admiro la entereza do cstos jovenos que daban tanto significado a la corona blanca ... .
Hice 25 matrimonios, 145 primeras comuniones y 380 hautizos. Despues de tantos cursos sobre "Evangel izacion " tengo que
admitir que " sacramentalice " algo que ya era sacramento: su fe,
su pobreza , su confianza en Dios y en la Iglesia, su ilusion. Quiza
no conocen el Ritual de los Sacramentos , pero lo viven, y esto para
mi es mas que suficiente para que presidiera una vivencia comunitaria de los Sacramentos.
Al final los invite a rezar por la par.. Si alguna vez se me ha
hecho un nudo en la garganta fue este dia: yo pensaba y esperaba
un poco de atencion , pero apenas dije ORAR POR LA PAZ, aquellas dos mil personas , en su mayoria comandos , se echaron al suelo
de rodillas , se hizo un silencio sepulcral y en el transcurso de la
oracion se derramaron lagrimas como punos. ; Aquello fue una
oracion! Alli se hizo verdad el refran castellano : " Si quieres apren-
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metete entre comandos que estan convencidos que luchan en una
guerra estupida , injusta y enganosa.
1,Por que digo esto? Pue es muy sencillo: creo que todos estamos convencidos que el mundo esta dirigido por Rusia y USA. Estos
dos paises son "independientes ", los demas somos mas o menos
colonias, pero sobre todo es clarisimo que los paises americanos
son colonias de USA. La guerra es una disputa entre USA y Rusia
y las victimas son las pobres gentes que no entienden nada, lo unico
que quieren es vivir en paz para compartir lo que tienen , aunque
sea poco. Fijaos si tienen claro este sentido de compartir que entrc
todos recogieron unos 120 lempiras , unas 6 . 000 ptas. para mis gastos, yo los acepte, hubiese sido un desprecio no hacerlo y, al aceptarlo, hice vida en mi aquello que dice San Vicente: "Los pobres
nos evangelizan".
Para terminar , como buen pawl, les hable de la Virgen; los nicaragi,ienses son muy devotos de la Virgen , les hable de la Milagrosa,
les explique el significado de la Medalla y entonces tuve que decirles que tenia medallas pero no para todos; Sor Dominica me habia
dado unas dos mil que aim no habia repartido y por tanto les explique que daria la medalla a los soldados y si sobraban les daria hasta
que me alcanzaran ; no me sobr6 ninguna.
Llego el momento de despedirnos , muchos me preguntaban
cuando regresaria , yo sonreia , puts atin no se si voy a regresar.
Su situacion es dramatica , pero se tiene que comprender que si
atiendes a los Sandinistas corres el riesgo de ser tildado de pertenecer a la Iglesia Popular y si ayudas a los "Contras " corres el de
serlo de pertenecer a la Iglesia Conservadora y retr6gada; en una
palabra: atender a estos pobres es correr el riesgo de acarrearte
una ficha que muchos no quieren ; por esto es que estin solos.
Voy a terminar con un mensaje que "Lazaro", el Delegado de
la Palabra, me escribio en la funda de una cajetilla de tabaco:
"A todas las Iglesias de Espana les pedimos : soy un joven
nicaragiiense y en nombre de los demas Comandos les pido que oren
encarecidamente por la paz en Nicaragua , que con la ayuda de Dios
y su solidaridad podremos triunfar. Por lo tanto lo hacemos porque es justo y es necesario luchar por la paz en Nicaragua y Centro America; nosotros quedaremos agradecidos. Lazaro".
Juan AMENGUAL, C.M.
"Butlleti Inform . Barcelona"
N° 98, pp. 6-8
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En pirogue, pour ne pas chavirer, it ne faut surtout pas bouger, bien mettre les deux coudes
sur les bords, rester droit et
attendre. ca, c'est Monseigneur
qui nous 1'a appris. C'etait le
premier jour de tournee, pour le
bapteme de Lili. Trois heures de
Suzuki agitees, deux bacs, et le
reste a pied. Quand nous sommes arrives, it n'y avait personae. Rien que la mer, un sable
blanc et les filaos echeveles par
le vent: le telephone de brousse
n'avait pas fonctionne. Le pore
Hugon, cure de la "paroisse"
grommelait, mais 1'eveque souriait. 11 avait retrousse ses pantalons pour marcher sur les
flots, les sandales a la main, et
dans un sac en bandouliere,
l'aube, la crosse, la mitre et
l' .vangile. A midi enfin, deux
piroguiers nous ont arraches a
noire robinsonnade. Oui, c'etait
bien cela: le message n'etait pas
arrive. Le village etait aux plantations, it faudrait le rameuter.
Alors, on a donne le riz, et
ouvert 1'eglise, une grande case
en palmes, balaye, chasse les
margouillats, deplie le linge de
l'autel, et plante "le cirque de
Dieu ".
Ce sont les femmes qui sont
venues les premieres: les jeunes
avec les enfants accroches, et les
vieilles au sourire a trois dents.
Enfin, quelques hommes, nonchalants, un outil sur I'epaule.

Les poules etaient sorties. La
messe pouvait commencer. Sous
la tole brulante, trente paires
d'yeux tout ronds - pas plus ont observe: Monseigneur a
enfile son aube blanche. Il a mis
ses lunettes, et passe sa grosse
bague d'argent a son doigt. Monseigneur a beaucoup blaguc en
malgache, puis Monseigneur est
devenu brusquement grave. 11 a
ouvert le livre, et repete des choses, et repete encore comme on
ranime un feu. Et les chants ont
commence a monter. La voix
rauque des hommes toujours en
retard, celle des femmes en
canon. Droite, au premier rang,
Lili dans sa robe du dimanche a
repondu a toutes les questions
de l'eveque. Elie savait bien son
catechisme, et le pore, aux
aguets derriere 1'autel, s'en fclicitait. Alors, telle une apparition
dans la cabane, Mgr Zevaco a
coiffe sa mitre rouge et it a baptise la jeune fille. La ceremonie
termince, l'eveque demontait sa
crosse tandis que les enfants
continuaient a le devorer des
yeux. Deux ans, its ne le reverraient pas avant deux ans. Les
visites sont rares lorsqu'on a
pour diocese deux cent trentesept cglises de paille. Sur le chemin du retour, pieds dans 1'eau,
dos martyrise par la jeep, le pere
grommelait encore: '71 devait y
avoir quatorze baptises... toute
cette expedition pour une seule
ame!" Mais Monseigneur l'arretait: "11 faut, disait-il, se contenter des petites choses".
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soixante -quatre ans... La foi, ce
nest pas raisonnable , mats c'est
un message de joie et d'esperance!"

C'est en 1959 que Pierre
Zevaco debarqua a Madagascar.
II y avail eu un cyclone, et l'on
demandait des... medecins. "Seigneur, faites que mon fils soft
pretre ou medecin ", avait prig sa
mere, dans 1'eglise de leur petit
village corse. Vocation tardive: avant de rejoindre la congregation missionnaire des peres
lazaristes , le Dr Zevaco avait
appris la medecine, la chirurgie, la pediatrie a 1'hopital
d'Alger.
- Je voulais titre officier ou
medecin aux colonies, racontet-il, de preference en Indochine,
puis jai decouvert que ma
vocation etait unique : pretremedecin -missionnaire , elle ne
pent se decomposer, elle est
complementaire et indissociable. "Le charnel est spirituel, et
le spirituel charnel ", dit Peguy,
j'ai choisi precisement la fonction de pretre - medecin pour
titre DANS le monde mail pas
DU monde. Pour m 'occuper du
"corps-time " et non pas du
corps et de fame. Le pretre n'a
pas les memes references que
les autres hommes: par sa consecration , it est I'homme dun
autre monde. 11 doit done titre
le temoin de 1'invisible, meme
si noire societe refuse cet invisible.

C'est en 1969 que le pi-re
Zevaco est nomme par Paul VI
eveque de Fort-Dauphin, Pun
des dix-sept dioceses de la
grande ile, lieu de la plus
ancicnne mission catholique a
Madagascar (1648). Arithrnetiquement, cela ce traduit par une
"belle P.M.E."de cinq cent mille
times dont quarante-cinq mille
catholiques, dix-sept centres
avec peres et scours residents,
deux cent trente-sept eglises,
trente-deux pretres, soixante-dix
filles de la Charite, soixante-dix
seminaristes, soixante-douze
ecoles de brousse, onze de ville,
trois lycees et colleges (en tout
neuf mille sept cents enfants),
six dispensaires fixes, vingt-sept
mobiles, quatre leproseries et
un hospice.

DERRIERE MOI IL N'Y A
PLUS QUE LES MANCHOTS
DES KERGUELEN
Qua Iitativement, cela
s'appelle la vie du missionnaire:
le quiproquo des cultures, le
paludisme, la bilharziose, la solitude, les amibes, et ... I'Evangile.
Exactement comme les peres
barbus en soutane et casque de
liege d'il y a cent ans, comme les
jesuites du XVIIe siecle a la
conquete du Paraguay.
- Le message est le meme: le
Christ mort et ressuscite voulant
reunir sous les hommes dans la
meme maison. Les moyens sons
les memes, le decalage aver le
monde environnant est aussi le
meme, le probleme de culture
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Chine, au Viet-nam, ou... aux
Minguettes. Seuls les moyens
techniques sont di f ferents. Finalemen t, je suis Francois-Xavier
au Paraguay. Je me sens en parfaite continuite avec tous les missionnaires des siecles passes:
nous apportons ici le temoignage
d'une Eglise qui est sure d'ellememe, sans crise d'identite. Nous
ne prechons pas une ideologie,
nous prechons la Personne du
Fils de Dieu incarne, et cc sera
ainsi jusqu'a la fin du monde!
En 1973, Mgr Zevaco refusa le
diocese d'Ajaccio, propose par le
pape, preferant son "ultime
paroisse", son "finister" a
l'extreme sud du monde chretien:
- Derriere moi, it n y a plus
que les manchots des Kerguelen,
sourit-il.
- C'est la douleur, Monseigneur, 4a fait chaud la! Le
samedi matin, les malades sont
foule au dispensaire des scours.
L'eveque y troque sa mitre pour
le stethoscope. Un soluprede 5
mg par jour, ma sceur... Conjonctivite chronique: streptomycine
cortisol, trois fois par jour...
Les bambins s'accrochent a sa
blouse:
- Si je suis enerve, ils se mettent a pleurer, confie-t-il, si je
suis tranquille, ils sourient. Je
crois qu'il est important que le
pretre ait une activite humaine.
Quand je pose la tote sur le cceur
d'un enfant, je pense immediatement au Christ,

President de la Commission

episcopale de la sante, Mgr
Zevaco s'est eleve publiquement
contre la banalisation de l'avortement ("un meurtre') et de la
contraception a Madagascar.
- Mater et Magistra, 1'F_glise
a le double devoir dune mere et
dune maftresse, clame-t-il, sa
doctrine morale ne petit Ore
mise en discussion. La verite ne
pent etre mesuree d'apres !'opinion de la majorite.
L'homme qui dansait bier
avec les enfants du village
devient subitement grave, sa
voix resonne etrangement dans
le bureau:
- L Eglise sail qu'elle court le
risque, et elle 1'accepte, de n'etre
ni comprise ni acceptee.
L'eveque cite Saint-Paul: "La
Croix est toujours tin scandale
pour les juifs et une folio pour les
paiens ".
II murmure:
- Nous sommes le sel de la
terre, noes ne devons pas nous
diluer. Rappelez-vous: dans le
monde, mais pas du monde!
A Rome, it n'a dit qu'une
chose au pape lors de son dernier passage: "Saint-Pere, je
crains que les catholiques n aient
peur aujourd'hui d'etre catholiques!"

JE SUIS MISSIONNAIRE A
VIE MEME S'IL N'Y A PAS
D'EMPIRE CHRETIEN
11 est midi Dr Zevaco. A Madagascar, dit-on, les seminaires
sont pleins depuis le "bourn " de
1972, rnais chez les pretres europeens, les Espagnols ont suc-
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aux Espagnols. Quant a la
brousse, I'eveque lc reconnait
lui-memc: des que Von arrete, it
faut tout recommencer.
"L'homrne creed !'image de Dieu
a recu la mission de soumettre la
terre et rout ce qu'elle contient",
dit I'Evangile.
- /! n'v a pas d'empire ehretien , precise Pierre Zevaco, it n'y
a pas de civilisation chretienne.
Pourtant, je suis missionnaire a
vie. Toute l'Eglise est mission-

naire!
"C'est ce que vows ne comprendrez pas qui est le plus beau,
clame l'annoncier au debut du
Soulier de satin. C est ce qui est
le plus long qui est interessant ".
Le mois prochain, quand it accueillera Jean-Paul 11 sur son ile
rouge, Mgr Zevaco entamera sa
trente et unieme annee de
pretre-medecin. En mission.
Philippe DUFAY
Figaro-Magazine - lee Avril 1989

Paris : Reunion de Missionnaires Missionnants
Les 5,6 et 7 janvier 1989, 42 missionnaires itinerants de plusieurs congregations se son retrouves a la Maison-Mere des Lazaristes, rue de Sevres, a Paris: I I Redemptoristes, 4 Missionnaires
de St Francois de Sales, 6 Montfortains, 3 Freres et une Sceur des
Campagnes, 1 Missionnaire de la Plaine (Vendee), 2 membres de
la Communaute de ('Emmanuel de Paray-le-Monial, 2 missionnaires diocesains (Montauban et Cahors) et 12 Lazaristes; c'est-a-dire
les missionnaires que nous avions pu detecter qui pratiquent encore
en France ce type d'intervention pastorale.
Le Pere Claude CESBRON, secretaire ad joint de I'Episcopat,
responsable des questions pastorales, representait le Cardinal
DECOUR"TRAY que nous avions invite en qualite de President de
la Conference des Eveques de France.
Ce furent des retrouvailles. Les Missionnaires ne s'etaient plus
retrouves depuis Ies temps anciens du C.P.M.I.*
II y eu d'abord un echange d'informations sur les missions
paroissiales, les raisons de leur abandon ces deux derrieres decennies, la maniere dont chaque congregation les conduit actuellement,
les motivations de la demande et leurs ambigu'ites, le contenu de
la predication, la participation des laics a !'action missionnaire, Ic
"suivi" apres les temps-forts, le sentiment des Eveques et respon* Centre de Pastoral des Missions de l'Interieur.
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d'intervenance n'avaient pas la memo acception pour les uns et les
autres et devront etre precisees pour le contexte pastoral de la
France des annees 90.
Nous avons ecoute avec interet la relation des missions que
donne la Communaute de l'Emmanuel et la collaboration que nous
pourrions avoir avec eux. Nous avons senti des differences dans
l'approche , la visee et la maniere de chaque famille. Nous avons
note que certaines , qui avaient abandonne les missions durant 10
ou 15 ans, les reprennent maintenant . Toutes ont dit leur foi et leur
attachement a cette forme d'intervention missionnaire qui pour
beaucoup les ont fait naitre . Le travail en lien etroit avec les responsables pastoraux et les projets diocesains est apparu unc necessite et , dans la pratique , une realite.
Nous avons decide de nous retrouver en janvier 91.
Les Congregations qui seraicnt interessees par la Mission itinerants peuvent prendre contact avec Pierre CORNEE cm. 308
route nationale , 59910 BONDUES , 20 46 25 58.
Cl. LAUTISSIER
Visiteur C.M., 15 janvier 1989
C.S.M. F.
A.S. n° 3/1989
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MISCELLANEA
El ultimo articulo del P. David Tesouro (t, 21.2.1989)
REUNION DE SUPERIORES: 21 de diciembre de 1988

LA CONFERENCIA DEL P. ROBERT A. WHITE, SJ
El P. Robert S. White, invitado por el Visitador a dirgirnos la
palabra en esta ocaci6n, dio, desde el mismo comienzo de su ac tuacion, la saludable impresion de que no queria desarrollar una conferencia magistral sino mas bien entrar en diaologo con los
reunidos.
Para aterrizar en algo concreto propuso dos preguntas:
1) jCual ha sido el superior que mas ha admirado de todos los
que ha tenido? Era claro que no se trataba de citar nombres sino
de que cada uno hiciese memoria interior. Tras un rato de rcflexion
vino la segunda pregunta.
2) ZQue cualidades de ese adrirado superior considera mas
sobresalientes? Y ahora es cuando se rompe el silencio y aparece
una respetable lista de buenas prendas:
"Apertura, confianza, comunicacion, comprension, compartir
responsabilidades, vida espiritual, ejemplaridad, espiritu de trabajo, espiritu vicenciano, amor a la vocation, alegria, entusiasmo...".
Al descubrir que entre las cualidades del burn superior habia
varias que comenzaban con la silaba CON, parti6 de ahi para exponer la idea central de su charla. Implicitamente vino a decir que
el superior no esta sobrc la comunidad sino dentro de ella como
un "primus inter pares" y que to importante era la comunicacion
para Ilegar a la comunion en todo: vida, oration, trabajo. En esa
direction va el Pueblo de Dios hoy, siguiendo la orientation conciliar de la eclesiologia de comunion. El P. White nos leyo entonces
unos parrafos de una circular del P. Kolvenback, superior general
de los jesuitas, en que les recordaba quc la realidad fundamental
y la ideal central en la vida eclesial (e incluso en la cultura profana) es hoy la comunion. Solo en unas relaciones interpersonales
adecuadas.
Cuando el sencillo y cordial jesuita quc es el P. Roberto White
leia los aspectos negativos de nuestra vida comunitaria segrin las
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de haber leido ese texto muchas veces. Debi6 ser porque "ciertos
excesos de individualismo, la falta de organizaci6n , la convivencia
superficial, el formalismo que nos Neva a no conocernos en profundidad" son defectos que niegan totalmente o impiden en buena
medida la comuni6n de la que se estaba hablando y de la que se
afirmaba que era el alma misma de la vida comunitaria.
Para derrotar esos defectos y mejorar nuestra convivencia hace
falta toda la paciencia del mundo. Hay que evitar el recurso a la
critica negativa, a la inculpaci6n del otro, al senalamiento de su
absentismo. Tus actitudes positivas de comprensi6n , tolerancia,
acci6n acabaran por contagiar al que se manifiesta al principio sin
interes o con cierta oposici6n.
A la comunion solo se Mega comunicandose, compartiendo. Por
eso los demas de sesenta anos tenemos que tratar de superar la
"cultura del recogimiento" en que nos educaron: no hablar, no
mirar, no tocar. Hay que Ilegar a poder expresar nuestros sentimientos, nuestras experiencias de fe con naturalidad. Los j6venes
son mucho mas espontaneos en este terreno . Han sido educados
de otra manera . En vez de Ilevarlos a nuestro mutismo, debemos
it nosotros hacia su libertad de espiritu para comunicar sin inhibiciones, "los frutos de nuestro trato con Dios", nuestras experiencias espirituales.
El P. White nos record6 que para lograr esto hace falta una
conversion , una voluntad de cambio . En todo cambio hay un riesgo
pero el que no lo acepta cae en el riesgo maximo que es el de no
vivir, como le hubiera pasado al polio si el cascar6n en que estaba
encerrado no se hubiera roto o al feto si se hubiera quedado en la
seguridad del utero.
Si nos mantenemos encastillados en nuestros viejos habitos ni
la vida comunitaria ni la evangelizaci6n que debemos a nuestros
hermanos seran to que deben ser.
El P. White hab16 mucho mas de la comunidad que del superior. Buen modo de decirnos que el progreso comunitario es obra
de todos.

David Tesouro, C.M.
"Bolet. Prov., Puerto Rico"

N° 137, p. 31-32
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DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN ESPANA
Se dice que hay que descubrir y valorar la dimension historica
de los hechos y personas. Las Hijas de la Caridad espaholas conmemoran el Bicentenario de su feliz nacimiento.
Fue el ano de 1782 cuando los misioneros enviaron a un grupo
de seis jovenes, cuatro catalanas y dos aragonesas a Francia. Se prepararon, tuvieron su Seminario en Paris, "desde los primeros anos
se aplican a aprender medicina y algo de botanica"(P. Nualart), sirvieron en diversos estahlecimientos, y despues de ocho anos regresaron. Fue el 26 de mayo de 1790, en el ambiente de la revolucion
francesa. Y el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona su primer
campo de caridad. Como los misioneros 86 a"nos antes habian
entrado en Espana por la Ciudad Condal, providencialmente tambien to hicieron las primeras Hijas de la Caridad. Barcelona fue la
puerta de la doble familia vicenciana.
En la vocacion ideologica actual, los Centenarios han pasado
a ocupar un papel simbolico de primer orden: dime que conmemoras y to dire que quieres parecer. Las Provincias espanolas de Hijas
de la Caridad han decidido jugar fuerte en este acontecimiento. Se
inicio todo con un Encuentro de Visitadoras, Visitadores y Directores en Barcelona en octubre de 1987. Se nombro una Comision interprovincial, que es la promotora principal, con una subcomision en
cada una de las Provincias. Le dedican tres ainos:
1988 ano de mentalizacion,
1989 ano de profundizacion,
1990 ano de celehracion.
Todo ello con cantidad de actos, realizaciones...a nivel nacional y provincial, dentro de una Linea de sencillez y austeridad, de
accesibilidad a los pobres, de interpelacion a cada uno...Notas biograficas de Hermanas ejemplares, fotocopias de distintos servicios;
nomenclator (calles, estatuas, edificios, placas vicencianos) de la
Compania; Encuentros de estudios al respecto; retiros y Ejercicios
espirituales con este acontecimiento de fondo; solicitar al Gobierno
un sello postal....
ZCual sera la repercusion dentro y fuera de casa? ZO es que no
tiene peso el haber entrado la Compania en Espana y continuado
con mayor dinamica su mision evangelica de caridad entre Los humildes, durante 200 anos? ZEs simplemente un episodio de la historia
de la Compania y de la Iglesia espanola, o sobre todo una realidad

- 228 social-cristiana-vicenciana que ha repercutido a favor de centenares y miles de hermanos necesitados? ... .
Estamos en el ano de profundizacion que precede a la celebracion del Bicentenario. Quien profundiza llega a las raices, raices que
dan vita, gozo, esperanza. Y en las raices de las seis primeras Hermanas espanolas encontramos a unos Misioneres que las estimulan, a unos Superiores Mayores que las acogen v orientan, un Seminario de formacion en Paris con unos anos de experiencia profesional...encontramos la accion de Dios providente, la fuerza del Espiritu. La vitalidad de hoy, Como la de aver, revive, se afianza de forma
semejante: de la comunion y un mismo espiritu de las Hijas de la
Caridad y los Misioneros, de la atencion a las orientaciones de los
Superiores...y sobre todo de la accion del Espiritu, quien ha guiado
y guia a la Compania en fidelidad de servicio a los pobres.
Jose BARCELO M., C.M.

- 229 STUDIA
THE CHRIST OF VINCENT DE PAUL
A strong current in recent theological literature stresses the
importance of the saints as a theological source (1). The saints, these
writings emphasize, rescue theology from excessive abstraction.
They root it in life and give it flesh. In doing so, they deepen and
enrich it. In that sense, they are one of its most valuable sources.
Other trends in contemporary theology reinforce this movement. We are more and more conscious today, first of all, of the
inseparability of theology and spirituality, even though, since the
fourteenth century (and all the more so since the time of the Reformation), each has tended to go its separate way. We profess today
that healty spirituality depends on valid theological underpinnings.
Conversely, it should be clear that theology can be revitalized by
the insights of the spiritual masters. Secondly, we are increasingly aware that theology and praxis, or - to observe the order used
by liberation theology - praxis and theology, necessarily influence
one another. Thus, we find a renewed interest in the saints as known
through critical biographies employing scientific methodology,
which serve, as well, as sources for contemporary theological
reflection.
The purpose of this article is to describe the christological vision of Vincent de Paul (2). As the reader will soon observe, the evidence, as I read it, shows that the Christ of St. Vincent has a decidedly Lucan character. To avoid confusion, let me make three clarifications about this right from the start:
(1) For an ample bibliography, cf. William M. Thompson. Fire and Light,
The Saints and Theology (New York: Paulist, 1987) 7.

(2) This remarkable saint (1581-1660), after a rather self-seeking start
in the priesthood, underwent a striking conversion, in which he gave his
life over to God in the service of the poor. He founded the Congregation
of the Mission (1625), a community of priests and brothers whose end is
"to preach the good news to the poor" and the Daughters of Charity (1633),
at that time a new form of community of sisters living "in the world" to
serve the sick poor spiritually and corporally. He also established the Confraternities of Charity (lay organizations, both of men and women, founded in parishes also to assist the poor spiritually and corporally) and the
Ladies of Charity. Eager for the reform of the clergy, the organized retreats
for ordinands and founded seminaries throughout France. He gathered
together many of the clergy of his day each Tuesday, both in Paris and elsewhere, for conferences. Born a Gascon peasant, he became the counsellor
of King Louis XIII, to whom he ministered on his deathbed, and of Queen
Ann of Austria, as well as the friend and confidant of saints (Francis de Sales,
Jane Frances de Chantal , Louise de Marillac ). He is well-known today as
the Patron of Charity.
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is exclusively Lucan. Like most saints , he drank from more than
one source . One of his favorite texts, for example, is Matthew
25:31-46 . In fact, he cites Matthew ' s gospel considerably more frequently than Luke's and , as will be explained below, draws significant themes from both John (e.g., the stress on Jesus' communion
with the Father and on practical love of the neighbor ) and Matthew
(e.g., Jesus' emphasis on truthfulness and gentleness) (3).
2. Nor is it muy contention that it is explicitly Lucan. No one
would claim that Vincent de Paul was a systematic theologian. For
him praxis was more important than theory. He had a distrust of
intellectual curosity (4) and encouraged action much more than
scholarship (5). He employs a christological framework, which he
learned from masters like de Berulle (6), Francis de Sales (7) and
(3) In the conferences to the missionaries, St. Vincent cites Matthew
199 times; Mark, 28; Luke, 84; John, 86; cf. A. Dodin, "La inspiracion evangelica de la doctrina vicenciana", in San Vicente de Paul, Pervivencia de
un Fundador. I Semana Vicenciana (Salamanca, 1972) 35.

(4) Common Rules of the Congregation of the Mission, XII, 8;
henceforth, CR.
(5) In a wonderful letter to Francois du Coudray, who was asking permission to remain in Rome to translate the Syriac Bible into Latin, he writes,
with some considerable feeling: "Picture to yourself then, sir, that there
are millions of souls with outstretched hands calling you saying: 'Ah, M.
du Coudray, you who have been chosen from all eternity by the providence
of God to be our second redeemer, have pity on us. We are wallowing in
ignorance of the things necessary for our salvation and in the sins that we
have never dared to confess, and for want of your help we will certainly
be damned' " (SV I, 252). SV refers to the fourteen volume French edition
of St. Vincent's works, edited by Pierre Coste (Paris: Gabalda, 1920-25). 1
have used Joseph Leonard's translations as a starting point, but have often
modified these in light of the original text.
(6) Cf. Michel Dupuy, "Le Christ de Berulle", Vincentiana 30 (1986)
240-52. Vincent was influenced by Berulle particularly from 1609 to 1617.
He learned from him especially a sense of the priestly ministry of Christ.
Berulle's is an abstract, descending christology, with a heavy emphasis on
the divine attributes of Christ. Heavily influenced by Scotism, Berulle
characterizes Jesus as destined from all eternity, whether the human race
should fall or not, to be the "perfect adorer of the Father". lie is totally
ruled, possessed, penetrated by the Father. He is at once servant, priest,
victim.

(7) Cf. Helene Bordes, "Le Christ de Francois de Sales," Vincentiana
30 (1986) 253-279. From about 1618 until his death in 1622, Francis had a
great influence on Vincent de Paul, who regarded him as a model of gentleness, joy, and affability. Much of Vincent's teaching on detachment and indifference relies heavily on Francis' doctrine. Vincent modifies Francis'
teaching about the practice of the presence of God and develops it into the
practice of doing the will of God in all things. For Francis, Christ is the
"perfect image of the divinity." At the same time Christ lives the perfection of humanity in all the stages of his existence: his birth, his hidden life,
his public life, his passion and death, his resurrection.
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or write about Christology as such. But he often speaks and writes
of Christ; even more clearly, he develops a way of "living" Christ
and teaches it to his followers. The vision he imparts is significantly
different from that of his teachers (9).
3. My objective in this article is to describe the Christ of Vincent, not to prove that this Christ is decidedly Lucan. But my reading of the evidence is that, while Vincent is influenced by many
sources, Luke's gospel plays an especially important role.
The theological challenge, then, is to uncover, by making it explicit, the christological vision that grounds Vincent's thought and
action and that lies at the heart of his spirituality (10). This article
is a modest attempt in that direction.
A specific spirituality is a governing vision. But more than a
vision, it is a driving force, enabling a person to transcend himself
or herself (11). It is, on the one hand, the specific way in which a
person is rooted in God. It is, on the other hand, the specific way
in which he or she relates to the created world. It is insight as the
source of action. It is a world-view that generates energy and channels it in a particular direction.
For Vincent de Paul, there is only one driving force: the person of Jesus Christ. "Jesus Christ is the Rule of the Mission" (12),
he tells the members of the Congregation of the Mission, the center
of their life and activity. "Remember, Father," he writes to Monsieur Portail, one of the original members of the Congregation, "that
we live in Jesus Christ by the death of Jesus Christ and that we ought
(8) Antonino Orcajo, "San Vicente de Paul: fe y experiencia en una doctrina," in Antonino Orcajo and Miguel Perez Flores, San Vicente de Paul,
II. Espiritualidad y seleecion de escritos (Madrid: BAC, 1981) 63-65, 101-102.
Duval, whom St. Vincent described (SV XI, 128) as "so wise and at the same
time humble and simple that you could not ask for more", was also of the
abstract school of christology. He was St. Vincent's counsellor from around
1617 until his death in 1638, a period marked by some of the most important decisions relating to Vincent's foundations.
(9) Cf. Luigi Mezzadri, "Jesus-Christ, figure du pretre-missionnaire dans
I'eeuvre de Monsieur Vincent," Vincentiana 30 (1986) 327; also, cf. A. Dodin,
op. cit., 36.

(10) For other attempts along these same lines, the reader might wish
to consult the articles by Dodin and Mezzadri cited above; cf. also C. Riccardi, "Cristologia e cristocentrismo vincenziani", Annali della Missione
88 (1971) 51-76; I. Fernandez-Mendoza, "La Cristologfa en la vida y pensamiento de San Vicente de Paul," Anales 93 (1985) 598-612.

(11) For a comprehensive discussion of the meaning of spirituality and
its relationship to theology, cf. Sandra Schneiders, "Theology and Spirituality: Strangers Rivals, or Partners?" Horizons 13/2 (1986) 253-74.
(12) SV XII, 130; cf. also XI, 53: "Let us walk with assurance on the
royal road on which Jesus Christ will be our guide and leader."
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to be hidden in Jesus Christ and full of Jesus Christ and that in order
to die like Jesus Christ it is necessary to live like Jesus Christ"(13).
Vincent warns his followers that they will find true freedom
only when Christ takes hold of them . He writes to Antoine Durand,
the newly appointed superior of the seminary at Agde : "It is therefore essential for you , Father, to empty youurself in order to prat on
Jesus Christ" (14).
Distinctive Characteristics of the Christ of Vincent de Paul
Jesus' question to his disciples remains the fundamental
christological question in every age. "And you?"he asks (Mt. 16:15),
"Who do you say that I am?"
The response of Vincent de Paul, framed in the conventional
theological language of 17th-century France, is an existential one.
it relates Jesus to his mission. In his writings and conferences, Vincent frequently uses the biblical titles "Christ", "Lord", and "Son
of God" to describe Jesus. In this, he reflects the accepted terminology of the day, almost always without analyzing it (15). But
a study of Vincent's works reveals that, moving beyond this terminology, his vision focuses on the missionary Christ.
How then, does he answer the perennial christological question:
who do you say that I am? In response, let me outline several of the
most important characteristics of the Christ of Vincent de Paul.
1. Christ is the Evangelizer of the Poor
Vincent de Paul returns to this theme again and again. In perhaps
his most famous conference, on "The End of the Congregation" (Dec.
6, 1658), he states: "...to make God known to the poor, to announce
Jesus Christ to them, to tell them that the kingdom of heaven is at hand
and that it is for the poor. O howgreat that is... so sublime is it to preach
the gospel to the poor that it is above all the office of the Son of God"
(16). In another conference, he says: "In his passion, he had scarcely
the appearance of being human. In the eyes of the gentiles he passed
fora food. To the Jews he was a stumbling block. But with all that,
he described himself as the Evangelizer of the Poor: 'To preach the
good news to the poor he has sent me' "(17).
3))) SV 1, 295.
4) SV XI, 343-44.
5 Nowhere, for example, do we find St. Vincent analyzing the origins
^Ilft h ese titles ( in Palestinian Judaism or in the Hellenistic world), their
meanm , or their application to Jesus.

(16T SV XII, 80.
(17 SV XI, 32. While a given reader may doubt that this text (calling
Christ ' the Evangelizer of the Poor"), attributed to St. Vincent by Ahelly,
his first biogra her (1664), conveys the ipsissima verba of the saint, the idea
itself, nonetheless, seems to me indisputable, given St. Vincent's repeated
recourse to Luke 4:18.
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nor as "perfect adorer of the Father" (Berullc's vision), nor as "perfect image of the divinity" ( the vision of Francis de Sales), but as
the Evangelizer of the Poor. Vincent's disciples are called to enter
into the following of Christ in the very terms with which, in Luke's
gospel, Jesus opens his public ministry: "The Spirit of the Lord is
upon me; therefore, he has anointed me. He has sent me to bring
glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives, recovery of
sight to the blind and release to prisoners , to announce a year of
favor from the Lord" (4:18) (21).
This is a distinctively Lucan theme. Luke deliberately transposes and edits the scene of Jesus' visit to the synagogue at
Nazareth , so that it takes place at the beginnig of the public ministry. The result is a new composition which Luke makes programmatic for the rest of his account of that ministry, with Jesus applying to himself the words of Isaiah 61:1-2. Luke reiterates this
theme and further develops it in 7:21-22 (22). In Luke's perspective,
a new age is dawning . Jesus announces the goods news of the kingdom to all , but especially to the poor, the weak, the lowly, the outcasts of the world:
* happy are you poor (6:20)
* the poor have the good news preached to them (7:22)
* when you go to a banquet , invite the poor (14:13)
* go through the streets and bring here the poor ( 14:21)
* a beggar named Lazarus lay at the door ... this poor man
(16:20-22)
* sell all that you have, give it to the poor (18:22)
* Lord , I give half of my goods to the poor (19:8)
* this poor widow put in more that all the others (21:3)
Because of this emphasis, Luke's gospel is sometimes called
the "Gospel of the Poor."
(18) Cf. also, SV X, 123; XII, 262 : "All aim at loving him, but they love
him in different ways: Carthusian by solitude; Capuchins by poverty; others,
again , by singing his praises. But we, my brothers , are bound to show it by
leading the people to love God and their neighbor...."
(19) Cf., for example , Luke 7 : 20; 9:38 ; 10:25; 11:45; 12:13; 18:18 ; 19:39;
20:21, 28 , 39; 21:7 . The title appears frequently in the New Testament.
(20) This image of Jesus too was very important in the mind of the evan-

gelists; cf ., for example , Mk. 1:29f .; 2:1f.; Matt . 8:1f.; 9:18f.; Luke 7:11.; 13:101.:
John 9:1 If.
( 21) Scriptural citations are from the New American Bible translation.
But scriptural texts within quotations from St . Vincent are translated directly from his French text.
(22) J. Fitzmyer, The Gospel According to Luke t-IX. Anchor Bible
(Garden City, N.Y., 1981) 248; cf. also, 529, 532.
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Christ. The driving force that generates both the incredible activity
and the gentle contemplation of this great saint is his vision of the
Evangelizer of the Poor (23). He encourages his followers to contemplate this Christ again and again. "0 how happy will they be
who can repeat at the hour of their death those beautiful words of
Our Lord: 'He sent me to preach good news to the poor' " (24).
2. Christ comes to liberate his people, to release them from
the bondage of their corporal and spiritual wounds
Vincent's view of Jesus' evangelizing activity is a broad one (25).
Jesus comes "...to proclaim liberty to captives, recovery of sight
to the blind and release to prisoners, to announce a year of favor
from the Lord"(Luke 4:18). He comes to "save his people from their
sins" (Mt. 1:21; cf. Lk. 1:77). Both aspects of Christ's mission lie at
the heart of St. Vincent's ministry.
The mission was the primary work of the company of priests
and brothers Vincent founded. It aimed at conversion and culminated in the sacrament of penance, particularly in the general confession (26). He presented this work to the members of his Congregation as the vocation of the Son of God.
Late in life St. Vincent recalled with warmth the event that inspired the founding of the Congregation of the Mission:
(23) Mezzadri points out how forcefully St. Vincent's concrete vision
of Christ as coming in the service of the poor influenced his view of the
formation of the clergy; cf. op. cit., 330-32.
(24) SV X1, 135. Though he spoke at times in lyrical language about
the service of the poor, St. Vincent had by no means a romantic view of
this ministry. Cf. SV Xl, 32: "1 should not judge poor peasants, men or women, by their exterior, nor by their apparent mental capacities. All the more
is this so as very frequently they scarcely seem to have the appearance or
mental capacity of reasonable beings, so gross and earthy are they . But turn
the medal and you will see by the light of faith that the Son of God, those
will it was to be poor is represented to us by these creatures...."
(25) Cf. Evangclii Nuntiandi, 30-39; Congregazione per la Dottrina della
Fede, Istruzione su "Liberia cristiana e liberazione, " (March 22, 1986) 99.
While Vincent was very aware of the need to meet the social problems of
his day with structured, institutionalized solutions (e.g., through the societies
he founded), he was, nonetheless , like most of his contemporaries, largely
unaware of what today we might call "sinful social structures". For the
most part , he accepted the existing political and social order as it was (as
did St. Paul, for instance , in regard to slavery). Still, within that context,
he saw the need for political action as he addressed the needs of the poor
and used his influence in court and on the Council of Conscience to that
end. Cf. Luigi Mezzadri, San Vincenzo de Paul (Edizioni Paoline: Turin, 1986)
69-79; 83-86.

(26) SV 1, 58-59; 562-63.

- 235 "It was in the month of January 1617 that it happened. On
the Feast of the Conversion of Saint Paul, which falls on the
25th, this woman begged me to preach a sermon in the Church
at Folleville to exhort the inhabitants to make a general confession. I did so and pointed out to them the importance and
usefulness of this practice. I then taught them how to make
it well. God had such a regard for the confidence and good
faith of this woman... that he blessed my discourse, and all
those good people were so touched by God that all came to
make a general confession... That was the first sermon of the
Congregation of the Mission..." (27).
In his conferences and letters, he envisions a Christ who
reaches out to sinners, with a confident hope in their forgiveness
and amendment. "0 Savior! How happy were those who had the
good fortune to approach you! What a countenance! What meekness,
what openness of manner you showed in order to attract them! With
what confidence you inspired people to approach you! 0, what signs
of love!" (28) He frequently focuses on the heart of Jesus: "Let us
look at the Son of God. 0, what a loving heart! What a flame of
love"(29). It is because of his tender love that the Word becomes
flesh: "Ah, how tender the Son of God was!... This tender love was
the cause of his coming down from heaven. He saw men deprived
of his glory. He was touched by their misfortunes" (30).
Jesus' tender love for sinners is another distinctively Lucan
theme (31):
* the sinful woman (7:36-50)
* the lost sheep (15:1-7)
* the lost coin ( 15:8-10)
* the prodigal son (15 :11-32).
* the pharisee and the tax collector ( 18:9-14)
* Zacchaeus ( 19:1-10)
* the penitent thief (23:39-43).
Because of this emphasis on the forgiveness of sin, Luke's
gospel is sometimes called the "Gospel of Mercy"(cf. Luke 6:36: "Be
merciful, as your heavenly Father is merciful"). The theme is frequently repeated in Acts (cf. 2:38; 3:19, 5:31; 8:22; 10:43; 11:18; 13:24;
13:38; 17:30; 19:4; 20:21; 26:18; 26:20).
(27) SV XI, 4-5.
(28) SV XII, 190.
(29) SV XII, 264.
(30) SV XII, 270-71.

(31) Cf. Fitzmyer, Ibid., 223: "When Luke looks back at the Christ-event,
another way in which he sums up its effect is "the forgiveness of sins."...
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vision, integral. Consequently, he sends the Daughters of Charity
to minister to the poor "spiritually and corporally" (32). He organizes
the Ladies of Charity and the Confraternities of Charity to work
toward the same end . He warns the members of the Congregation
of the Mission, moreover, that they should not think of their mission in exclusively spiritual terms (33). Rather, they too should care
for the sick, the foundings, the insane , even the most abandoned
(34). In this way they will preach by both word and work. In this
way too, their love will be both "affective and effective" (35).
These two dimensions of Jesus' mission often flow together in
St. Vincent's writings; he sees evangelization and human promotion
as mutually complementing one another.
"In this vocation we are closely conformed to Our Lord Jesus
Christ, who, it would seem, made it his principal task to assist and care for the poor: 'He sent me to preach good news
to the poor.' And if somebody asked Our Lord 'Why did you
come on earth?' (he would answer): 'To assist the poor.' 'For
any other reason?' 'To assist the poor'...And so, are we not
then most happy to be part of the Mission for the very same
reason that moved God to become man?" (36)
3. Christ lives in the person of the poor
While the Christ of St. Vincent is "Lord" and "Son of God,"
he lives in the person of the poor. He continues to suffer in
them (37).
He says to the Daughers of Charity on Feb. 13, 1646: "In serving the poor, you serve Jesus Christ. 0 my Daughters, how true that
is! You serve Christ in the person of the poor. That's as true as the
fact that we are here"(38). He frequently cites Matt. 25:31-46 to reinforce the identification of Jesus with the poor (39):
"So this is what obliges you to serve them with respect, as your
(32) SV IX, 59; IX, 593; XI, 364; XI, 592.
(33) SV XII, 87: "If there are any among us who think they are in the
Congregation of the Mission to preach the gospel to the poor but not to comfort them, to supply their spiritual but not their temporal wants, / reply that
we ought to assist them and have them assisted in every way, by ourselves
and by others... . To do this is to preach the gospel by words and by works ......
(34) SV XI, 393.
(35) SV IX, 475, 592, 599; XI, 40.
(36) SV XI, 108.
(37) SV X, 680.
(38) SV IX, 252; cf. X, 123.
(39) Cf. IX, 252, 324, 454; X, 332; XIII, 788, 790, 806; XII, 88, 100.
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person of Our Lord, who said: 'Whatever you do for one of
these, the least of my brethren, I will consider it as done to
me' " (40).
Because of this identification with Christ, the poor are our
"lords and masters "(41). In drafting the rule for the Daughters, he
writes that they should: "...love one another deeply, as sisters whom
he has joined together with the bond of his love, and that they should
cherish the poor as their masters, since Our Lord is in them, and
they in Our Lord" (42). He repeats the same theme to the priests
and brothers of the Mission : "Let us go then, my brothers, and work
with a new love in the service of the poor looking even for the most
poor and the most abandoned, recognizing before God that they are
our lords and masters and that we are unworthy to render them our
small services" (43).
The Christ of Vincent, his "lord and master", is therefore to
be found in the sick, the prisoner, the galley-slave, the abandoned
child, those ravaged by the religious wars of the day (44). This identification of Christ with the suffering neighbor is a prominent theme
in Luke's Acts (9:4; 22:7; 26:14: "Saul, Saul, why do you persecute
me?"). It is also related to the Pauline theme of the Body of Christ
(Rom. 12:5; 1 Cor. 10:17; Col. 1:18; Eph. 4:4; 5:23), and the Johannine theme of the unity of love of God and love of neighbor (John
13:34-35, 1 John 2:7f.; 3:11, 16,18, 23-24; 4:20-21; 5:1-2; 2 John 5-6).
4. Christ has a universal outlook
Jesus wished the gospel to be preached "even to the ends of
the earth"(Acts 1:8; cf. Luke 24:47). Vincent gradually became convinced of this aspect of the mind of' Christ (45).
"Our vocation, then, is to go, not into one parish, nor even
to one diocese, but throughout the whole world. And to do
what? To inflame the hearts of men and women, to do what
the Son of God did. He came to cast fire upon the earth, to
enflame it with his love" (46).
Beginning in 1648 with the mission to Madagascar, he begins
(40) SV X, 332; cf. also X, 679-80; XIII, 805-806.
(41) Cf. SV, IX, 119; X, 332.
(42) SV XIII, 540.
(43) SV XI, 393.
(44) SV X, 680.
(45) SV XI, 257.
(46) SV XII, 262.
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world. "Behold the beautiful field which God is opening up to us
in Madagascar, the Hebrides and elsewhere! Let us beg him to enkindle in our hearts a desire to serve him. Let us give ourselves to him
to do whatever he pleases with us" (47).
Though this work resulted in huge difficulties and loss of life,
Vincent remained utterly convinced of its importance and, in the
face of much opposition, defended it as the mind of Christ.
"Some members of the Company may say perhaps that
Madagascar should be abandoned; flesh and blood will speak
that language and say that no more men should be sent there,
but I am certain that the Spirit says otherwise.... It would
be quite some Company, that of the Mission, if, because five
or six had died, it were to abandon the work of the Lord!"(48).
Once again, Vincent incorporates into his vision a strong Lucan theme, the universality of Christ's vision. In Luke's gospel, it
is not just to his own that Christ has come, but to all the nations:
* Jesus is a light to illumine the gentiles (2:32)
all humankind shall see the salvation of our God (3:6)
* there is more faith among the gentiles than in Israel (4:25-27)
* go along the streets and along the hedges and force them to
enter (14:23)
" in his name conversion will be preached to all the nations
(24:47).
This theme, sometimes called the "Gospel of Universal Salvation," is continued in Luke's second book, the Acts, where the
disciples witness to the good news "in Jerusalem, in all Judea and
Samaria, and even to the ends of the world" (Acts 1:8).
5. Christ is characterized by five missionary virtues (49):
simplicity, humility, meekness, mortification, and zeal
In his important conference of August 22, 1659, St. Vincent fo(47) SV Xl, 74-75.
(48) SV XI, 420ff.; cf. also, XI, 203-204, 402.
(49) SV XII, 302: "Look at the force and power of the evangelical maxims, among which, since they are many in number, I have chosen principally those which are more proper to missionaries. " Besides looking at the events
in the life of Jesus, St. Vincent sees in the New Testament a series of maxims or sayings, of which Jesus is the "author." He asks his followers to do
what Jesus did and to practice what he taught, either by direct command
or through these maxims.
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them" (50). He tells the members of the Congregation of the Mission that these five virtues are to be "the faculties of the soul od
the entire Congregation" (51).
a. The spirit of Jesus Christ ( 52) is one of simplicity, which consists in speaking the truth ( 53), in saying things as they are (54),
without concealing or hiding anything (55), and in referring things
to God alone (56). St . Vincent is so convinced of its importance that
he calls simplicity "my gospel " ( 57), "the virtue I love most" (58).
"Do you know where Our Lord dwells ?" he asks the Daughters of
Charity. "It is among the simple" (59).
Vincent emphasizes here a central New Testament theme: Jesus' dedication to truth . John' s gospel in particular focuses on this
characteristic of Christ:
*
*
*
*
*

Jesus is the truth (4:6)
those who act in the truth come into the light (3:21)
the truth sets you free (8:32)
Jesus testifies to the truth (18:37)
anyone who is of the truth hears his voice (18:37)

Besides these and other Johannine texts (cf. John 1:17; 4:24;
5:33; 14:6; 16:13; 17:17), the New Testament accents dedication to
the truth as an imperative based on the word of the Lord: "Say yes
when you mean yes and no when you mean no" (Mt. 5:37; cf. Jas.
5:12; 2 Cor. 1:17-20).
b. Humility, the virtue of Jesus Christ (60), which he teaches
us "by word and example" (6 1), entails the recognition that all good
comes from God (62). It involves an acknowledgement of our own
lowliness and faults (63), accompanied by exuberant confidence in
(50) SV XII, 299.
(51) CR II, 14; SV XII, 309.
(52) SV IV, 486.
(53) CR II, 4; SV XII, 172.
(54) SV I, 144.

(55)
(56)
(57)
(58)

SV 1, 284; V. 464.
CR II, 4; SV, 172.
SV IX, 606.
SV I, 284.

(59) SV X, 96.

(60)
(61)
(62)
(63)

SV XI, 56-57.
CR II, 7.
SV I, 182; VII , 98-99.
CR II, 7.
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admirable model of humility, Our Lord Jesus Christ" (65). He marveled how the Son of God "emptied himself" (Phil. 2:7) (66).
While humility is emphasized by the other evangelists (cf. Mt.
20:28; Mark 9:35; John 13:12-15), as well as by Paul (cf. Phil. 2:5-11),
it is a particularly emphatic Lucan theme, connected with the coming of salvation to the poor. Beginning with the infancy narratives,
Luke depicts the advent of Jesus among the humble. God "looked
upon his servant in her lowliness" (Luke 1:48). He "deposed the
mighty from their thrones and raised the lowly to high places"
(1:52). "For everyone who exalts himself shall be humbled and he
who humbles himself shall be exalted" (14:11; cf. also, 18:14). Jesus reminds his disciples that the truly great are those who become
the least (22:26) and that he is in their midst "as the one who
serves ..." (22:27). Luke also develops the theme of exaltation
through humiliation (cf. 9:22); 12:50; 24:7, 26, 46). In the Book of
the Acts, he repeats that this is the key to understanding the scriptures (Acts 8:26-40).
c. Jesus himself tells us that he is meek, St. Vincent writes (67).
This virtue, for St. Vincent, is the ability to handle anger (68) either
by suppressing it (69) or by expressing it (70), in a manner governed
by love (71). It is approachability and affability (72). It combines
gentleness and firmness (73). St. Vincent writes to St. Louise de
Marillac on Nov. 1, 1637: "If the gentleness of your spirit needs a
dash of vinegar, borrow a little of it from the spirit of Our Lord.
0, Mademoiselle, how very well he knew how to find a bitter-sweet
remark when it was needed" (74).
It is Matthew's gospel that Vincent quotes when speaking of
Jesus' meekness (Mt. 11:29; cf. also 5:5; 21:5). But while Luke never
uses the word "meekness" itself, the theme is so characteristic of
the third gospel that Dante once described Luke as "the scribe of
the gentleness of Christ" (75). Jesus' mercy (Luke 7:36ff.), his love
(15:Iff.), his gracious words (4:22), and his joy (10:21) in Luke's gospel
soften the starker portrait painted by Mark.
(64) SV III, 279; V, 165.
(65) SV XI, 394.
(66) SV XII, 109; cf'. Dodin, op. cit., 37.
(67) CR II, 6.
(68) SV XII, 186.
(69) SV XII, 187.
(70) SV XII, 187.
(71) SV XII, 188.
(72) SV XII, 189.
(73) SV VII, 226.
(74) SV I, 393-94.
(75) De monarchia 1.18.
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example" (76). Vincent defines mortification as the subjection of
passion to reason (77). It finds a very prominent place in his conferences. To motivate his communities to engage in it, he cites many
of the New Testament sayings recommending it (78).
Once again the reader will note that this is a prominent Lucan
theme:
* the disciples leave everything and follow Jesus (5:11)
* they must take up their cross daily (9:23)
* no one should put his hand to the plow and turn back (9:62)
* they should sell everything and give it as alms (12:33)
* they must hate father, mother, wife, children, brothers, sisters, even their very life (14:26)
* they must renounce everything (14:33)
* Jesus must suffer much before the reign of God is established
(17:25)
* it was necessary that he be crucified (24:7)
* the Christ had to suffer in order to enter his glory (24:26)
* he must suffer and rise ( 24:46).
Because of this, Luke's gospel has sometimes been called the
"Gospel of Absolute Renunciation".
e. Zeal is the burning love that fills the heart of Jesus.
"Let us ask God to give the Company this spirit, this heart,
this heart which will make us go everywhere, this heart of the
Son of God, the heart of Our Lord... which will dispose us to
go as he went and as he would have gone if his eternal wisdom had judged it fitting to labor for the conversion of those
poor nations" (79).
This fire of love enables the missionary to go anywhere and
to do everything (80). "The love of Christ drives us on"(2 Cor. 5:14)
becomes the motto of the Daughters of Charity.
Zeal is the virtue of missionary action. "If the love of God is
the fire, zeal is its flame. If love is the sun, then zeal is its ray" (81).
It aims "at extending the kingdom of God" (82). It is love in practice. "Let us love God, my brothers, " Vincent de Paul cries out to
(76) SV X11, 227.
(77) SV X. 56.
(78) Cf. SV IX, 170; X, 61; X, 398.
(79) SV X1, 291.
(80) SV XI, 204: "Yes, the Congregation of the Mission can do all things
because we have within us the germ of the omnipotence of Jesus Christ... .
(81) SV XII, 307-308; XII, 262.
(82) SV XII, 307.
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of our arms and the sweat of our brows. So very often many acts
of love of God, of resting in his presence, of benevolence, and such
interior affections and practices, although very good and very desirable, are yet to be suspected it they do not reach the practice of effective love" (83).
Practical love, on fire with spreading the kingdom of God, is
of course central to the New Testament, It is also the quality for
which Vincent de Paul is best known and in the service of which
he organized so many men and women. One could cite many New
Testament texts (cf. Mt. 25:31-46; Rom. 13:8; 1 Cor. 13:13) focusing
on its importance. Perhaps clearest of all are those in the Johannine corpus (cf. John 3:16; 13:34-35; I John 2:10; 3:11; 3:16; 3:18; 3:23;
4:7-8; 4:11; 4:19-21; 5:1-2).
6. Christ is constantly before the Father in prayer
Jesus' psychology, St. Vincent writes with unusual precision
in one of his letters, is caught up in two all-consuming directions,
"his filial relationship with the Father and his charity toward the
neighbor" (84). In the midst of his missionary activity, Jesus is always united with his Father (cf. John 7:29; 33:17,13,18) (85). He
recognizes that the Father is the author of all the good that he
does (86) and he constantly seeks his will.
In that light, St. Vincent tells the Daughters of Charity that
"...Our Lord was, above all, a man of prayer" (87). In his Rule for
the missionaries, he states: "Although we cannot perfectly imitate
Christ our Lord who spent whole nights in prayer to God in addition
to his daily meditations, nevertheless we will do so as far as we are
able" (88).
Vincent is utterly convinced of the importance of the union of
action and contemplation that he sees in Christ. He tells his followers that vocational stability and the on-going vitality of their
works depends on prayer (89). He alludes again and again to a dis(83) SV Xl, 40.
(84) SV VI, 393. The French reads: "...religion vers son Pere."
(85) Jesus special relationship with his Father is also a Lucan theme;
cf. 2:49; 3:22; 9:35; 10:21-22; 23:46.
(86) SV XII, 109.
(87) SV IX, 415.
(88) CR X, 7.
(89) SV XI, 83: "Give me a man of prayer and he will be capable of
everything. He may say with the apostle, 'I can do all things in him who
strengthens me.' The Congregation will last as long as it faithful!' carries
out the practice of prayer, which is like an impregnable rampart shielding
the missionaries from all manner of attack. "Cf. also, SV III, 539; IX, 416;
X, 583.
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and on all the important occasions in his ministry.
* at his baptism (3:21)
* withdrawing to pray alone (5:16)
* before he chooses the twelve (6:12)
* before Peter ' s confession (9:18)
* before the transfiguration (9:29)
* he tells them to pray for laborers for the harvest (10:2)
* he teaches the disciples to pray (11:1)
* he teaches them perseverance in prayer (18:1)
* he teaches them humility in prayer (18:9)
* at the Last Supper , to strengthen Peter ' s faith ( 22:32)
* during his agony in the garden (22:41-42)
* on the cross (23:46).
In this sense , Luke' s gospel is the "Gospel of Prayer." Luke's
Book of the Acts continues this theme (cf. Acts 1:14; 1:24; 2:42; 3:1;
4:24; 4:31; 6:4; 9:11; 10:2-4; 10:9; 10:24; 10:30; 12:5; 12:12; 13:3; 14:23;
20:36; 21:5; 24:14).
7. Christ shares his life with many others and engages
them in his ministry
St. Vincent establishes communities , after the example of
Christ , "who assembled his apostles and disciples , "( 90) for the sake
of an apostolic mission (91). Believing that "love is inventive, even
to infinity, "( 92) he founds the Congregation of the Mission and the
Daughters of Charity . He organizes the Ladies of Charity and the
Confraternities of Charity . He brings together men and women, rich
and poor , learned and unlearned - all in the service of the poor.
He recognizes that women play a particularly prominent role
in the ministry of Jesus ( 93). The same becomes true in his own
life: Marguerite Naseau ( 94), Louise de Marillac ( 95), Jane Frances
de Chantal (96), Madame de Gondi (97), to name just the most prominent . This too is a distinctively Lucan theme . Luke , more than any
of the other gospels, emphasizes the important place that women
(90) CR VIII, 1.
(91) Cf. SV XIII, 197-98; 423.
(92) SV XI, 146.
(93) SV IX , 208-209; 45, 601 ; XIII, 455 , 809-10; XIV, 125-26.
(94) SV IX, 77.
(95) Cf. X, 709; XIII, 695.
( 96) SV XIII, 125.
(97) SV III, 399.
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* Mary, Elizabeth and Anna, in the infancy narratives
* the sinful woman (7:36-50)
* the women who accompany him (8:1-3)
* the widow of Naim (7:11-17)
* the woman who praises his mother (11:27-28)
* Martha and Mary (10:38-42)
* the women on the road to Calvary (23:27-31)
* the women who follow him to the end (23:55)
* the witnesses to his resurrection (24:22)
8. Christ trusts in the providence of his Father and exercises a
providential care over the lives of his followers
While many of St. Vincent's conferences and writings speak
of the providence of God (implicitly, and sometimes explicitly, the
Father) (98), many others speak of Christ's providence for his followers (99). In a letter to Bernard Codoing he states:
"The rest will come in its time. Grace has its moments. Let
us abandon ourselves to the providence of God and he very
careful not to run ahead of it. If it pleases God to give me some
consolation in our vocation it is this. That I think, so it seems
to me, that we have tried to follow his great providence in
everything... " (100).
He writes to Saint Louise de Marillac: "Mon Dieu, my daughter, what great hidden treasures there are in holy Providence and
how marvelously Our Lord is honored by those who follow it and
do not kick against it!" (101).
Speaking of the providence which Jesus himself has for his followers, St. Vincent tells Jean Martin in 1647:
"So, Father, let us ask Our Lord that everything might be done
in accordance with his providence, that our wills be submitted to him in such a way that between him and us there might
be only one, which will enable us to enjoy his unique love in
time and in eternity" (102).
(98) Cf. SV 11, 473; 111, 188; V, 396; VIII, 152.
(99) This may not always be an intentional distinction since in Vincent ' s writings sometimes the actions of the Father are not clearly distinguished from those of the Son.

(100) SV 11, 453.
(101) SV 1, 68; cf. 111, 197.
(102) SV 111, 197.
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he states:
"The consolation that Our Lord gives me is to think that, by
the grace of God, we have always tried to follow and not run
ahead of Providence, which knows so wisely how to lead everything to the goal that Our Lord destines for it" (103).
Three months later he adds: "But what are we going to do, you
say? We will do what Our Lord wills, which is to keep ourselves always in dependence on his Providence..." (104).
One might argue that this too is a Lucan emphasis (105). The
Spirit of the Father and of Jesus is active from the beginning in
Luke. He anoints Jesus with power from on high and guides him
in his ministry:
* the Holy Spirit will come down on you and the power of the
Most High will overshadow you (1:35)
* having received baptism... the Holy Spirit descended on him
(3:22)
* Jesus, filled with the Holy Spirit...was led by the Spirit into
the desert (4:1)
* Jesus returned to Galilee with the power of the Holy Spirit
(4:14)
* the Spirit of the Lord is upon me (4:18)
* Jesus rejoiced in the Holy Spirit (10:21)
* your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who
ask him (11:13)
* whoever blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven (12:10)
* the Holy Spirit will teach you at that moment what you
should say (12:12).
The Acts continues this theme of the "Gospel of the Holy Spirit. "
The Spirit energizes and guides the church in its apostolic mission
(106).

(103) SV II, 456.
(104) SV 11, 469.
(105) Cf . J. Schulz, "Gotten Vorschung bei Lukas ," ZNTW 54 (1963),
104-16.
(106) There are 57 references to the Spirit in Acts; cf. Fitzmycr , Ibid.,
227.
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Vincent dc Paul's vision of Christ is an original one (107). Christ
is for him most of all the Evangelizer of the Poor. He is a missionary Christ, coming from the Father and returning to him, emptying himself of his condition as Son of God in order to free his people from the bondage, both corporal and spiritual, in which they are
chained. He identifies with, and makes his home within, the poor
themselves. His vision is universal, impelling him to preach the good
news to the poor even to the ends of the earth. This Christ draws
others together, male and female, rich and poor, and forms them
to share in his mission. The virtues that particularly characterize
him are five missionary ones: simplicity, humility, meekness, mortification and zeal. Even in the midst of great activity he stands
before his Father constantly in prayer, seeking his will and trusting in his providence.
Need I add how strikingly contemporary is the vision of this
seventeenth-century saint? One finds Vincent's preferential love for
the poor echoed in one contemporary church document after
another (108). His stress on a broad concept of evangelization, including human promotion and liberation from various forms of human bondage, or what Vincent calls "serving the poor both corporally and spiritually", is echoed in the modern social encyclicals and
numerous other episcopal and papal writings (109). The importance
of lay involvement in ministry and the need to revitalize ministerial
formation both of the clergy and the laity are themes that resonate
throughout the church (110). Renewed interest in apostolic spirituality and prayer is one of the signs of the times today (I11).
In what ways will contemporary christology pursue the path
along which this wonderfully realistic man walked: focusing on
Christ as the Evangelizer of the Poor? How will it further articulate, and concretize, the ramifications of his vision? That is surely
the contemporary challenge.
Robert P. MALONEY, C.M.
(107) One might, of course, add other elements in St. Vincent's vision
of Christ (Christ as priest, Christ as living in poverty, chastity and obedience,
etc.). In this article, I have focused only those which seem to me most characteristic of St. Vincent's vision.
(108) Cf., among many other texts, Redemptoris Mater, 37; Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione su "Libertd cristiana e liberazione, " (March 22, 1986) 68; Sollicitudo Rei Social is, 42.
(109) Cf. Congregazione per la Dottrina dclla Fede, Istruzione su "Libert@ cristiana e liberazione, "(March 22, 1986) 97; Sollicitudo Rei Socialis, 46.
(110) Cf. Synod of Bishops 1987, "Message to the People of God," 12;
Sollicitudo Rei Socialis. 47.

(III) Cf. Donal Dorr, Spirituality and Justice (Dublin: Gill and Macmillan, 1984) 21-22.
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"... Une nouvelle lettre de Saint Vincent"
La lettre de Saint Vincent, dont le texte va suivre, etait jusqu'ici
inedite. Une note, ajoutee a ]'original qui se trouve actuellement
a la Maison-Mere des Filles de la Charite a Paris, signale que le 3
mai 1858 cette lettre de Saint Vincent existait a "I'hospice civil de
Lodeve", chef-lieu d'arrondissement de I'Herault. La note n'indique pas a queue date ce document a ete depose au 140 rue du Bac.
En mauvais etat, dechire en plusieurs morceaux, le document a ete
retrouve et soigneusement recolle par Sceur Delort, archiviste de
la Compagnie des Filles de la Charite.
Le destinataire est indique au bas du recto de la lettre: "Mr
]'abbe de Ch... d... r...", le mauvais etat de la feuille ne permettant
pas de distinguer les autres lettres du nom; mais le contexte indique, sans aucun doute possible, qu'il s'agit de ]'abbe Louis de Chandenier, et non pas de son frere Claude (cf. SV. Tome V. 365, 596;
VI. 33, 381; VII. 298-300).
Le texte de la lettre est de la main du Frere Ducourmau, dont
1'ecriture est reconnaissable. Avant de la signer, Saint Vincent a
insere, a la fin, entre les mots "en ]'amour de Notre Seigneur, Monsieur" et "tres humble et obeissant serviteur", neuf lignes de sa
propre main.
Pere Georges BALDACCHINO, C.M.
Voici le texte de la lettre:

De Paris, ce 15 septembre 1656

Monsieur,
Deux choses me font prendre la con fiance de nm'adresser a vous
pour savoir comment nous devons nous y comporter. Je vous supplie, Monsieur, de l'avoir agreable.
La premiere est que Mr Collier, bailly de Neulhy, qui est une
petite justice dependant de St-Pourgain, etabli par feu Monseigneur
le Cardinal, votre oncle (1), se veut demettre de cet office, en faveur
(1) Le Cardinal de La Rochefoucauld, oncle des abbes Louis et Claude
de Chandenier.
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et dit que non seulement it est capable de remplir cette charge, mais
qu'il en a dejd fait 1'exercice en son absence.
L'autre regarde Mr le juge de St-Pourcain, qui fail instance pour
avoir une clef du tresor. Et comme nous ne savons pas les raisons
pour lesquelles on ( la) lui a otee par le passe, noun ne savons aussi
que lui repondre. Au nom de Notre Seigneur, Monsieur, ajoutez cette
grace a toutes les autres de nous donner vos avis sur ces di f ficultes
et d'excuser mes importunites. C'est ce que j'espere de votre grande
bonte, laquelle Dieu vous a donnee, ce semble, pour 1exercer continuellement vers ses plus indignes creatures , a fin qu'elles soient aussi
les votres comme nous sommes; c'est dans ce sentiment et avec routes les reconnaissances possibles que je suis de vous et de Monsieur
l'Abbe votre frere (2), pour le temps et pour 1'eternite en l'amour de
Notre Seigneur, Monsieur (3).
Les a f faires de Pologne vont fort mal selon des nouvelles qui
souvent disent vrai. Ce qui me fait apprehender qu'elles ne soient
veritables, c'est que voici trois courriers qui sont venus de ces
quartiers -la, qui ne nous ont point apporte des lettres, ni a Madame
des Essarts qui fait les a f faires de la Reine (4).
Tres humble et tres obeissant serviteur
Vincent de Paul
Ind.p. de la Mission
('B.L.F'.", No 117, p. III)

(2) L'Abbe Claude de Chandenier, frere de Louis.
(3) Ici commence le texte autographe de Saint Vincent.
(4) Louise-Marie de Gonzague , Reine de Pologne.
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IN MEMORIAM

P. Jean-Joseph POMMIER ( 1890-1988)

Le 26 fevrier 1656, St Vincent de Paul achevait de la sorte Tune
de ses repetitions d'Oraison:
"Prions, Messieurs, Notre Seigneur, pour qu'Jl ail agreable
d'envoyer de bons sujets a la Compagnie!"
Il fut souvent exauce dans ce sens, mais it le fut de facon particulierement heureuse lorsque, vers les annees 1890, it vit arriver
de la grasse LIMAGNE, sur la terre landaise, les dcux "petits pommiers auvergnats", Jean-Baptiste et Jean-Joseph, qui, a coups de
malicieux "pepins", joncherent le sol missionnaire de leurs "pommes" juteuses, acidulees et nourrissantes, a I'usage de ceux qui,
en France et a l'Etranger, surent les selectionner et les savourer.
S'il fut parce, ici memc le 8 septembre 1967, de Jean-Baptiste,
mort a l'infirmcrie de DAX, comme it avait vecu, dans le sourire
et l'humilite, nous avons a effeuiller aujourd'hui, en famille, quelques souvenirs sur son frere, Jean-Joseph, decede dans la Paix du
Seigneur, apres sa longue vie de 98 ans, pret encore, s'il l'avait pu,
non seulement a affronter les 100 ans, mais, memo a cet age, a repartir dans les "Missions" ... . Ne me disait-il pas, it y a quelques jours,
s'arretant devant moi dins notre chapelle: "Que faites-vous ici?
C'est en Mission que vows devriez etre. Que diable!!...... Et, a coups
de canne, it appuyait si fort sur ce: "Que diable", que je me demandais cc quc je faisais en effet, dins cc sanctuaire. un Iivre de prieres a la main?
Le PCre POMMIER avait note, a plusieurs reprises, sur ses
cahiers personnels, le mot recent de Jean-Paul II: "Les Missions traditionnelles, trop hdtivement abandonnees, sons irremplacables pour
un renouvellement periodique et vigoureux de la vie chretienne. 11
taut les reprendre et les rajeunir!...".
Saint Vincent s'exprimait de la meme maniere quand it disait
aux liens, le 25 octobre 1643: "Nous avons l'ohligation de travailler au salut des pauvres gens de la campagne, parce que c est ld notre
Vocation... . Tout le reste West qu'accessoire... ". Et, it ajoutait: "Olt!
que ceux-la seront heureux qui pourront dire, a l'heure de la snort:
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comme le principal de Notre Seigneur etait de travailler pour les
pauvres. Quand it allait a d'autres , ce n'etait que comme en chemin
faisant. Mais malheur a nous aussi si nous nous rendons !aches a
nous acquitter des obligations que nous avons de secourir les pauvres times. Car nous nous sommes donnes a Dieu pour cela et Dieu
se repose sur nous.... Jugez, fines Freres, combien nous avons su jet
de trembler si nous sommes des casaniers, si, pour I'age ou sous pretexte de quelque in firmite, nous nous ralentissons et degenerons de
noire ferveur".
C'est 1a tout le portrait de notre defunt, Iui qui , a satiete, repetait a sa maniere a qui voulait I'entendre , le mot du Fondateur, du
28 juillet 1656: "La Compagnie ne marche plus dun bon pied".
Mais quels furent les pieds , ou plutot les pas, de Jean -Joseph
POMMIER sur les traces de Saint Vincent?
Ne le 26 juillet 1890 a OLMET, dans le Puy-de-Dome, it arriva
au BERCEAU au mois de septembre 1903, pour y prendre la soutane le 19 juillet 1909 .... 11 fit son noviciat a DAX, sous la houlette
de MM . KIEFFER et BOGAERT. A DAX egalement , le 16 juillet 1916,
it fut ordonnee pretre par Mgr de CORMONT. Libere, pour des raisons de sante et de profession, des obligations militaires, it fut
nomme professeur de 5eme au BERCEAU de SAINT VINCENT DE
PAUL oii it restera jusqu'en 1920.
De 1920 it 1960 , sans arret durant quarante ans, it sera missionnaire des campagnes, dans les dioceses de NIMES, de LYON,
de BORDEAUX et de CARCASSONNE. II servira spccialement deux
sanctuaires consacres a la Sainte Viergc: NOTRE DAME DE
PRIME-COMBE et NOTRE DAME de LIMOUX, sans prejudice pour
des travaux annexes qu ' il affectionnait : retraites spirituelles, visites trimestrielles aux religieuses , oeuvres des Jeunesses Marialcs,
et remplacement des cures, sans oublier les innombrables vocations
sacerdotales et religieuses oricntees vers I'Eglise et vers St Vincent. Les noms des Confreres Lazaristes qui revicnnent le plus frequemment sous sa plume sont ceux de MM. RIGAUD, GALLON,
BEVIERE, DOLET dont it dira souvent "La methode du grand
DOLET m'a toujours bien plu et c'est cello quc j'ai preferce".
Mais en fait dc methode, c'est essentiellemcnt celle de Saint
Vincent que le Pere POMMIER exercca avec tout son ceeur: "Les Apotres, comment prechaient-ifs? Et St Vincent de repondre: Tout honnement , familierement ei simplement. Et voila noire maniere de precher: avec un discours commun, tout bonnement, dans la si ^nplicite, /amilierement. 11 faut, Messieurs, pour precheren Ap6tre, c'esta-dire utilement, it faut y aller de sorte que chacun puisse entendre
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une grande faveur que Dieu a fait a cette chetive et miserable Compagnie que nous ayons le bonheur de limiter en cela "(Conference
du 20 ao(it 1655).
Le Pere POMMIER , predicateur populaire, avec sa note bien
a lui, a suivi , dans l'ensemble , les directives de Saint Vincent, en
les appuyant avec force et , it Taut hien le dire , originalite , sur les
vertus caracteristiques de la Congregation : la simplicite , I'humilite, la douceur , la mortification et le zelc.
* N'avoir point d'autre but que la gloire de Dieu...
* S'aneantir devant Dieu...
* Supporter notre prochain dans ses defauts...
* Quant a la mortification, si nous ne l'avons pas nous serons
en perpetuel pointille: sans elle, comment souffrir dans nos divers
emplois?...
* Le zelc, enfin, mais c'est le pur desir de se rendre agreable
a Dieu et utile au prochain.
Oui, le Pere Jean -Joseph avait tous ces tresors... J'ai vecu avec
lui, notamment a LIMOUX , et j'ai eu ('occasion de passer apres lui,
sur des terres missionnaires , qui out garde son souvenir.
II avait , comme beaucoup d'autres, ses tics et ses manies, ses
entetements , ses habitudes , ses facons de dire et de faire, mais
n'etaient -ce pas 1a ces " fioretti " de la vie des saints qui, parfois,
etonnants , ennuyeux ou comiques , nous poussent a les aimer, faute
souvent de les imiter?
Bien sCir, dans la charite de la Famille , nous pourrions nous
divertir ensemble du tour de sa conversation , de la malice de son
regard ou de son sourire , des moulinets de sa canne, de ses mouvements d'humeur , peut-etre de ses "pruderies " ou des visites imaginaires qu'il voulait rendre , it y a quelques jours, a I'oncle qui
l'avait tenu sur les fonts baptismaux ou a I'envie qui le prenait
d'assister a I'enterrement de la mere de Mr BONJEAN , mais it vaut
mieux s'arreter, pour finir , au mot d ' amour qu ' il adressait chaque
soir , avant de monter dans sa chambre, a ses Confreres , sur le seuil
de la salle de television : " Bonsoir , mes chers Confreres ... Dormez
bien ... Et que Dieu vous accorde une agreable journee pour
demain!.....
Bonsoir , Pere POMMIER !, Bon sejour pres de Dieu!
Et merci , " a la St Vincent", pour les exemples missionnaires
que vous nous laissez!
Pierre-Aymard SOUSTROUGNE, C.M.
("B.L.F.", N ° 113, pp. 58-60)
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In Westmeath, Ireland, Father
James Duncan was born on 13
January, 1913. His vocation to the
priesthood, on leaving school,
was followed by his entrance into
All Hallows' College, Drumcondra, Dublin, where he was ordained priest on 21 June, 1937.
He was ordained for the Archdiocese of Liverpool, England,
but came to Australia , on loan,
to the diocese of Sandhurst, Bendigo, Victoria, where he served
in various parishes, Beechworth,
Wodonga , for nine years under
Bishop John McCarthy, for
whom he had a great regard and
affection. He told many stories of
his experiences over those nine
years and was very happy to
recall that one of his altar boys
in now the bishop of Port Pirie,
Bishop Peter de Campo.
His separation over the six
years of World War 11 from his
diocese of ordination and his experience of the Church in Victoria seemed to have given a settled
pattern for the future of his life,
so that, when hostilities ceased,
he did not consider returning to
Liverpool, but was granted leave
to stay in this country and after
making a diocesan retreat,
directed by one of the Vincentians, he asked to be admitted to
the Community of Vincentians
in 1946. He went through his probation at St. Joseph's Seminary,
Eastwood, Sydney, and in 1947
took up parish work in the Vin-

centian parish at Ash field.
When the Vincentians were invited by Archbishop Redmond
Prendiville to take over the direction of St. Charles' Seminary,
Guildford, in the Archdiocese of
Perth, Fr. Duncan was one of the
group of five priests appointed.
He arrived in Perth in ntidFebruary, 1948, and took over
from one of his own class-mates
in All Hallows' College, the
Office of Bursar. As well, he
taught Religion, History, Greek,
Latin and Maths. While in Guildford he took his vows as a Vincentiana. (February, 1948).
In 1949 he returned to Sydney
and after this one of year of
teaching, he remained in parish
ministry until his retirement in
1984 after suffering from some
heart disorder. In Ash field,
Southport, Marsfield and Wandal, where he was priestassistant, he is well remembered
for his regular visitation of
Catholic homes and for his
knowledge of the people in the
area of the parish assigned to his
care.
In 1977 he was forty years a
priest. He went overseas to visit
his sister in England and his
brother in Ireland. From there
he journeyed to the Argentine
where a brother and sister had
migrated many years before. He
spent some time with his relatives in Buenos Aires and took
the opportunity of visiting his
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Province. On his way back to
Australia he visited New
Zealand.
After retiring from active parish work, he joined the Vincentian Community at St. Stanislaus' College, Bathurst, where
he was appointed Community
Bursar and where he became the equivalent of a guestmaster, welcoming and entertaining visitors to the College.
While in Bathurst he cultivated his passion for walking and
became as well known there as
he was to become a familiar
figure in and around Rockhampton in the eighteen months of his
more recent stay.
Father Duncan had many
remarkable qualities. He was a
voluble conversationalist never
having to search for a word; he
was a keen observer of human
beings, with an eye for human
foibles and idiosyncracies; he
possessed an incisive mind and
a wit that enjoyed the humorous
and funny situation. He was not
easily deceived by any show or
pretension, and could be even
devastating in summing up people or situations. While he had
no pretensions about being an
orator, he was clear and concise
in his instructions and preaching. Reserved by nature, he did
not allow many opportunities,
by which you would get to know
him closely, but he went out of
his way to be kind and unobtrus-

ively helpful. His copperplate
handwriting gave an indication
of the ability he had with his
hands, especially where working
with wood was concerned. He
had an eye for detail.
Never one to make a fuss and
carefully
shunning any
limelight, he would not countenance any public celebration
of his Golden Jubilee of Priesthood last year. Having no relations in Australia and being comparatively unknown in Wandal,
since his appointment here was
nearly thirty years away, he did
succeed in avoiding any demonstrations in which he would
have had to have been the
centre.
With that self-manifestation
in our minds, his final parting
was of one piece with the rest
of his life. Without any indication to anyone - perhaps,
without any warning, even for
himself, he answered the call
that God gave him at the beginning of this week, in the same
unquestioning way that he had
responded to many another.
However, he was prepared and
had even been anointed with the
Sacrament for the sick, a few
days before.
May God he good to him and
grant him peace!

John WILKINSON, C.M.
"The VINCENTIAN"
July, 1988
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Ne a Paris en 1918, Robert GARNIER suivit 1 'exemple de son
frere Francois sur les traces de Saint Vincent . Le 21 septembre 1939,
dear mois apres l'ordination sacerdotale de son aine , it est lui-meme
reFu au Seminaire des Lazaristes . Sa sante fragile lui vaut d 'echapper a la mobilisation et de poursuivre normale ^nent sa formation.
Pretre, le 29 juin 1945, it ne resie que deux ans en France. 11 est alors
designe pour l'Equateur, ou le climat tempere des Hauts-Plateaux
doit lui titre plus favorable.
Il debarque en fevrier 1947 et se volt a f fecte a la formation des
petits seminaristes: a QUITO d'abord, pour y apprendre en meme
temps l'espagnol; en 1952 a IBARRA, en 1956 de nouveau a QUITO;
en 1962, comme superieur, a LOJA qu'il aura la douloureuse mission de fermer par manque de Confreres.
Il devient alors aum6nier du grand h6pital de QUITO et, 5 ans
plus tard, i1 se trouve vicaire, puis cure de la paroisse de Cysne, veritable bidonville a la peripherie de GUA YAQUIL. fly passera Tans,
dans le don de lui-meme a ces pauvres parmi les pauvres. C'est en
1980 qu'il devient aumonier de I'h6pital Vernaza a GUAYAQUIL,
son dernier poste pastoral.
Une vie apparamment sans histoires, mais non point sans surprises. Son premier voyage transatlantique n'a pas ete de tout repos.
Deux ans a peine apres la guerre, on etait encore loin des commodites: en 3° classe et meme en cale, sur un bateau surpeuple qui tombe
en panne et met deux mois pleins pour atteindre l'Equateur!
L'annee suivante, it est temoin du tremblement de terre qui
detruisit des villages entiers et ensevelit presque tous les pretres du
Secteur sous les decombres des eglises pendant 1'exercice du Premier Vendredi d'ao6t. Notre Confrere profitait des vacances pour
alter dun village a t'autre a la recherche des vocations. Providentiellement la secousse le surprit alors qu'il etaii en rase campagne;
indemne, it se joignit aussit6t aux sauveleurs pour secourir les sinistres et enterrer les morts.
Une autre fois, dans un de ses voyages pour le conge en France,
son bateau s'echoua aux Bermudes, comme naguere celui de Saint
Paul a Matte! En fin deux fois au moins it fut victime d'accidents
de la route.
A la messe des obseques, l'Archeveque de GUAYAQUIL a mis
en relief l'ceuvre missionnaire accomplie dans son diocese par le Pere
Robert, en particulier au service des pauvres de la hanlieue. II a contribue a y creer une nouvelle paroisse et y a construit l'eglise qui
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Il y connut des conditions de vie difficiles et meme dangereuses a cause de la corruption et du brigandage qui y regnaient.
Tres attentif et devoue aux enfants, it a en quelque sorte inspire en EQUATEUR les Colonies de vacances par celles qu'il organisa pour les jeunes aveugles ou sourds-muets. Aupres des malades
it etait le Bon Samaritain, de jour et de nuit a leur chevet des qu'il
etait appele.
Comme on le lui avait demande, it assurait regulierement a la
RADIO le quart-d'heure de Dieu, sur des sujets religieux d'actualite.
Oblige par sa charge d'aumonier a l'hopital de vivre separe de
sa communaute lazariste , it la rejoignait volontiers et avec entrain,
toufours pret a rendre service.
Un de ses neveux a note, dans ses souvenirs, ce qu'un sejour d'un
mois avec son oracle lui a permis de decouvrir:
C'est la joie immense de ces jeunes, anciens eleves du College
de Conocoto, qui entonnerent une "Marseillaise " et un "Frere Jacques" vibrant a l'arrivee de leer ancien professeur.
C'est le respect et 1'a f fection, dans les yeux de tous les gens rencontres lors de la visite au bidonville de Cysne, petits et grands se
bousculaient pour serrer la main de leur ancien cure avec qui ils
avaient construit leur eglise et leur ecole.
C'est le geste de plonger la main dans sa poche pour en tirer
discretement une piece de monnaie chaque foil que la main d'un
pauvre se tendait sur leer passage.
A 1'hopital, cest le long parcours a travers les salles par dizaines, oiu it decouvre, daps toute la force du terme, le missionnaire
au service des pauvres.
Le dernier mot doit revenir au Pere Enrique SORIA, Visiteur
de l'Equateur, car ce mot resume les sentiments de tous ceux qui
ont connu le Pere Robert a 1'c uvre durant ces 41 ans: "Cetait an
saint missionnaire".
Louis QUET, C.M.
"B. L. F.", N° 116, pp. 49-50

Le Pere Robert GARNIER, est decede a GUAYAQUIL (Equateur), a l'age de 70 ans.
Depuis pres d' une annee , it souffrait de troubles digestifs. En
avril de cette annee, des examens medicaux avaient decele un cancer du pancreas. Opere le 29 avril, it dut subir une seconde intervention le 8 mai, car le mal s'etait etendu a I' intestin.
Les medecins n'avaient pas cache a son supericur que les jours
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faire croire a un mieux et it obtint de rejoindre sa chambre a
l'aumanerie.
Mais, le 12 juillet, it fallut le ramener aux soins intensifs et,
le 20 juillet a 15h30, it expirait apres avoir recu en toute lucidite
les Sacrements et renouvele ses Vaeux.
Ses obseques ont ete celebrees dans la chapelle meme de I'hopital dont it etait I'aumonier depuis 8 ans. Mgr I'Archeveque de
GUAYAQUIL presidait, entoure de son Co-adjuteur, de son Vicaire
General et d'une quinzaine de Pretres, dont le Pere QUET. De nombreuses Filles de la Charite, des membres des Mouvements Apostoliques et les Enfants de Chacur qu'il avait formes avaient tenu
a lui rendre cet hommage.
Beaucoup pleuraient en defilant devant le cercueil ouvert, certains declarant: "Il ressemble au Saint Vincent de la Chapelle!"
* *
P. Tadeu DZIEDZIC ( 1908-1989)
A Minha VIDA em resumo
Eu nascI aos 3 de fevereiro de 1908 na Polonia que naquela epoca
ainda estava sob o jugo de tres paises vizinhos: Alemanha, Russia
e Austria. A regiao chamada "Podole", wide eu nasci, era subjugada pela Austria. A Polonia recuperou sua independencia no fim
da 1 a Guerra Mundial no ano de 1918 (aos 11 de novembro).
Os meus pais eram Albinol Dziedzic (dono de um moinho
movido com benzina) e Maria Karolina Monasterska. Ambos faleceram no ano de 1915 na aldeia, ZALESIE, onde eu nasci. Entao eu
e meu irmao, Ludovico, um ano e meio mais velho, ficamos sob a
tutela dos avos e tios da parte da mae. De modo especial cuidou da
nossa educagao a tia Aniela Monasterska.
Depois de terminar a escola primdria em Zalesie, municipio
Czortkow, entrei no Semindrio Menor dos Pes. Vicentinos em Crdcovia, no qua! estudei 4 anos, passando as ferias maiores se ^npre
na terra natal entre os parentes.
No Semindrio Maior, da mesma Congregacao, tambem em Cracovia, entrei no dia 4 de setembro de 1923. Aqui estudei a filosofia
e teologia. A vinculagao definitive com a Congregagao da Missao
fiz no dia 28 de dezembro de 1925. depois de terminar dois anos de
noviciado.
A ordenagao sacerdotal recebI no dia 8 de setembro de 1930
das moos do bispo auxiliar de Cracovia, Estanislau Rospond, na
Igreja da Congrega(-ao, ligada a Casa Provincial. Fui ordenado com
a dispensa de Roma de 17 meses, que faltavam para a idade cano-
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A Teologia (sozinho da classe) terminei no incio de maio de 1931.
Logo fui mandado para a cidade de Lwow, em cardter de terceiro
capelao num grande hospital municipal . Ali trabalhei apenas 3
meses, porque o Visitador, Pe. Jose Kryska me chantou para Cracovia e mandou preparar-se para viagem ao Brasil.
Depois de despedir-me dos meus parentes e apds arrumar todos
os documentos necessdrios, sai de Varsovia no dia 29 de setembro
de 1931 no trem Expresso, rumo a Paris, em companhia do Pe. Joao
Wislinski que tambem is para o Brasil Em Paris permanecemos sere
dias na casa da Provincia Polonesa, em Courbevoie. Daqui fomos
a Bordeaux, onde embarcantos no navio "Jamaique" no dia 28 de
outubro. Na viagem atracamos nos seguintes portos: Bilbao, Vigo,
Porto Leixoes e Dakar (Africa). No Rio de Jan eiro desembarcamos
no dia 26 de outubro de 1931, as 9 hs. da manna. Permanecemos na
Casa Provincial dos Padres Lazaristas durante 4 dias. Para conhecer e admirar a "Cidade Maravilhosa", levava-nos o Bispo Dom
Tadei, ordindrio de Jacarezinho -Pr., que na ocasiao estava no Rio.
De Rio viajamos no pequeno navio "Itapura" ate Paranagud,
onde nos esperava o Pe. Joao Palka. Daqui, no mesmo dia -11 de
novembro subirnos de trem ate Curitiba, sendo recebidos na Casa
Centrale (pequena ainda) pelo Vice-Visitador, o Pe. Ludovico Bronny.
Depois de visitar os Coirmaos nas casas mais proximas, o Pe.
Bronny mandou-nos os tres (Pe. Wislihski, Pe. Dewor e eu) para o
Semindrio dos Padres Lazaristas no Batel (suburbio de Curitiba) para
aprendermos um pouco a lingua portuguesa. 0 meu professor era
seminarista Carlos Zanatta (atual missiondrio no Zaire-Africa). Neste
Semindrio ficamos ate 19 de dezembro 1931.
No dia 23 do mesmo mes fui de trem, via Ponta Grossa, para
Irati onde trabalhei junto com o Pe. Paulo Warkocz (vigdrio) ate o
ano de 1938 (abril).
Em seguida, depois de trabalhar lo meses na pardquia de Mafra
(S.C.), fui chamado pelo Vice- Visitadorpara Curitiba, a Jim de assumir o cargo de primeiro Direlor do nosso Semindrio Menor, recem
organizado pelo Pe. Julio Janiewski, que apenas malriculou os candidatos e voltou para Polonia. Cheguei entao para Casa Central no
dia 8 de marco de 1939. Aqui fiquei dois anus. Desde janeiro de 1941
trabalhei como vigdrio, nas seguintes paroquias: Prudentopolis (2
anos), Irati (5 anos), Prudentopolis (3 anos) e Araucciria (3 anos).
Em fevereiro de 1954 voltei para a Casa Central, onde fiquei
como Dire (or do Semindrio Inferno (5 anos), superior da Casa (3
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sendo que em 1961 fiquei quase um ano com dois oficios de superior e Vice-Visitador. Vigario da Par6quia de Sao Vicente de 5 de
janeiro de 1969 ate 10 de janeiro de 1970.
Aos 11 de janeiro de 1970 tomei posse da pardquia de Barreirinha, onde trahalhei como vigario durante 5 anos.
Desempenhei tambem o officio de Economo Provincial desde 10
de janeiro de 1967 ate 28 de outubro de 1980 (14 anos). Desde esta
data em diante , devido a idade, fiquei na Casa Central corpo "residente", substituindo as vezes algum dos Coirmaos na pardquia, ou
ajudando onde surge a necessidade alguma . Fago tambem alguns
trabalhos leves.
Acho que assim ficarei ate a morte, se Deus quiser. EscrevI em
1986.
Pe. Tadeu Dziedzic, i.s. C.M.
Ultimo pedido: Missa exequial com o corpo presence na Matriz de
Barreirinha, minha tiltima pardquia, onde terminei
a construcao de Igreja Matriz.

Pe. Tadeu, ha quase dois anon teve a sua sat de abalada: Tendo
feita consultas, foi constatado um pequeno enfarte e urn tumor nos
pulmbes, cancer pulmonar, que foi isolado. 0 medico discretamente contou-lhe a verdade. De sorte que ele sabia o motivo da sua
doenca, inclusive tendo avisado os seus parentes na Polonia. Ele foi
emagrecendo, de 84 kg. passou para 48 kg. e ate menos nos tiltimos
dias. Dia 31 de janeiro foi internado no Hospital Na.Sa.das Gracas
onde recebeu carinhosamente todos as cuidados medicos, regressando no dia 10 de fevereiro. Dia 21, celebrou a sua derradeira Missa,
e permaneceu o dia todo pondo as coisas em ordem. A noite foi combinado que no domingo fariamos a concelebracao eucaristica no
quarto, as 7hs. a urn de poupar-lhe as forcas. As 6.45, quando abrirnos a porta do seu quarto, encontramos o Pe. Tadeu, ao pe da cama,
de joelhos, apoiando o bravo esquerdo e a cabega no colchao, olhos
levantados para o alto e abertos, nunta atitude de adoracao e de
abandono. Foi a sua oferta ao Pai Criador. A Missa foi celebrada
sem ele, mas por ele.
Os seus restos mortais foram colocados na Capela da Casa Central, recebendo de imediato a visita e as oraciies de fieis, avisados
nas Missas da paroquia e das Filhas da Caridade e das Irmas Missiondrias de S. Joao Batista.
As 14hs.30, tres coirmaos concelebraram a Missa de despedida

- 259 da Casa Central, onde ele passou a maior parse de sua vida, corn
a presenga numerosa de Religiosas e de amigos. Logo em seguida,
foi transladado para a Matriz de Barreirinha , con forme o seu ultimo
pedido. Muita gente o aguardava na chegada . Houve celehracao de
Missas a cada hora, das 16 hs ate as 19hs. E de la em dianie, o vel6rio continuou durante a noire ate a hora da Missa Exequial, organizado pelo pdroco Pe . Pedro Speri , corn os grupos de pardquia.
No dia 13, as 8hs 45, foi iniciado o canto gregoriano das Laudes
e logo em seguida a ConcelebraFao Eucaristica, esta presidida por
Dom Ladislau Biernaski. Concelebrararn D. Pedro Fedalto, Arcebispo
de Curitiba, e 38 sacerdotes , coirmaos, Mons. 0. Neumann, Chanceler da Curia e 2 sacerdotes diocesanos, e Pe. Benedykt
Grzymkowski, Reitor dos Poloneses . Apesar de ser um dia de trabalho, a Igreja estava repleia de fiefs e grande numero de religiosas, principalmente as Filhas da Caridade, a quem dedicou uma parse
de sua vida, como confessor e diretor espiritual.
Apos as cerimonias de encomendagao, os seus restos mortais
foram levados ao Cemiterio de Abranches , onde aguardam a Ressurreigao final.
Caractcristicas:
Pc.Tadeu distingut -se sempre pela sua bondade e simplicidade,
pela humildade e disponibilidade para tudo a Para com todos, nunca
sabia dizer nao. 0 seu grande equilibrio de espirito fazia irradiar
a paz , o sorriso e o bom humor. Era homem de muita paciencia,
de pontualidade e de perfeigao . Colocou os seus talentos para o
bem de todos: o violoncelo era o sea intrumento predileto . Pc.Tadeu
era um genio na arte de fotografias e de filmagem e ultimamente
na gravacao de fitas cassette para video etc. Deixou muitos filmes
docutnentarios em 16 mm e Super 8, sobre a vida e atividades da
Provincia . Pero seu testemunho e sua perseveranca fez a sua historia na Provincia e fez a historia na Provincia.
"Iprosul ", Bol. Prov . Curitiba
N° 89, pp. 38-41
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